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Foreword
Annual　Bulletin　No．39　records　the　activities　and　related　documer〕tatk，n　of　the　National　Museum　of　Westem　Art、
T（）kyo（NMWA）for　the　Heisei　l6（、2004）fiscal　year　that　ran　from　April　L　20｛）4　through　March　31，2（）05．　The　areas　of
museurn　activities　covered　inc／ude　acquisitions，　exhibitions，　research，　education，　informatioll　services，　and
conservatlor）EICtlVltleg．．
　　Effec：tive　Apri口，　2001，the　NMWA　joined　with　three　other　national　museums，　including．　the　National　Museum　ol
Modern　Art，　Tokyo，　to　form　an　Independent　Administrative　lnstitution　National　Museums　of　Art　At　that　time　a　Five－
year　Mid－Term　Plan　was　begun．　The　liscal　year　discussed　in　this　Bulletin　marks　the　4th　year　of　that　plan　and　the
beginning　of　the　latter　half　of　the　Mid－Term　Plan．　Fortunately，　the　Evaluation　Committee　fc）r　lndependent
Administrative　Institutions　established　by　the　Ministry　of　Educatiol1、　C！llture，　Sports，　Science　and　Technology　has
generally　given　satisfactory　evaluations　to　all　issues　that　have　arisell　regarding　the　activities　of　the　Inuseums　under
this　new　struc：ture，　and　the　4th　fis．　ca］yeal・of　the　new　structure　also　received　satisfactory　evaluations．　The　committee
raised　topics　for　future　consideration，　while　also　indicating　that　they　would　contribute　their　efforts　to　the　necessaly
resolution　of　issues　and　ameliorati（）n　of　pr（）blems　before　the　ttnd　of　the　Mid－Term　Plan．
　　The　fol］owing　is　E｝brief　sumlnary（）f　th　c｝main　points　of　the　NMWA’s　activities　during　this　fiscal　year．　This　year’s
I）ew　acquisitions　included　the　pu　rchase　of　a　historically　importal）t　work　H（irves’7ソir（！s／～’〃g（Le　D6piquage　des
nnoissons）｜）y　AH）ert　Gleizes．　This　lar’ge－scale　painting（269×353　cm）was　lormerly　in　the　collecti（）n　of　New　York’s
Guggellh←iln　Museum，　The　work　represents　the　magnficent　realizat．i（）n（．）f　the　artist’s　experirnent　with　the　Cubist
formative　voctibu｜ary　as　he　expl（）red　the　past　and　tradition　ill　the　art　world「s　transition　to　moderllity　and　the　present
ln（）mellt．
　　The　NMWA　held　the　following　special　exhibitions　during　this　fiscal　year，　namely：Ke／（1ノ∫e．・G（）／ds（ゾ1／niedeたtinst　des
Mitt（’／（1／’（・rs　〔～〃s（eθ（～ngelis（；heノ’i　Kir（；ノ1（？tr　Ostdetttsch／ands（Chalice：Art　of　the　Medieval　Goldsmith　lr（）m　Evangelical
Churches　i　n　Eastern　Germany），i7θestilgating　Arcノ］itecture：Cir（’／∬～9　through　Le　Coめμs∫eぱル7us（IUI］’1，　M（itisse：　Process／
レt〃∫i（lti（）11、　G（・（）tl9（3s　deムαTour，　Dutc／’ルfa／1nexist　P万ηrs，　and　Pt’inted〈Xanてltives　of　Max　Klinger’Eve～and　tt～（～Future．　A
〃f（i，θ〃（1，4Loθρ．　These　special　exhibitions　were　envisioned　and　composed　with　the　goal　of　both　contrasting　with
alld　highlighting　the　importance　of　permanent　collection　works　oll　display．　These　exhibitions　filled　gaps　in　the
I）ermallc）llt　c・ollec：tioll　offerings、　whiie　they　also　provided　dilferent　vantage　points　that　shed　I）ew　light　on－works　in
the　collection．　The　display　of　prints　and　drawings　arranged　in　thematic　exhibitions　is　als（）ameans　of　presenting
works　with　limited　display　requiremellts．　The　C／］alice　exhibition　focused　olコmedieval　metalwork　from　eastern
Germany，　and　was　all　exhibition　whose　fascinating　historical　background　highlighted　the　preservation　of　medieval
arts　by　Gel・m三IIIY’s　Protestant　Chしirches．　The　litt）ctsti8cttit］g、4ノてノlit（・（ltttr（・exhibition　featured　the　ar（：1’）itectural　methods
alld　phnosoplly　of　Le　Corbusier、　the　architect　who（1esigned　the　NMWA　Mam　Building．　This　fiscal　year’s　larges　t
exhibitioi．1，　t14atiss（・．　was　particLilarlryr　noteworthy　for　its　ulmsual　theme〔）f　process　and　variati（）n　as　a　means　of
C／at’ifying　Matisse’s　expressive　forms　and　pro〔luction　process．　This　was　a　noteworthy　success　f（．）r　the　museum　and
through　its　efforts　many　museum　visitors　gained　an　understanding　of　this　innovative　theme．　The　planning　of　the
Geot’ges　deム（］Tour　exhibition　revol、・ed　around　the　La　T（jur　work　i［1　the　NMWA　collection，　and　was　an　important
exhibition　for　the　consideration　of　future　exl’iibition　metho（is　at　the　NMWA．
　　　The　NMWA　includes　a　conservation　department．　This　departmellt　performs　the　function　of　conservation，　an
indispent．able　discipline　within　an　art　lrluseum，　but　unfortunately　many　art　museums　in　Japan　lack　such　facilities．
　　　The　NMWA’s　exhibition　and　conservation　activities　during　this　fiscal　year　can　stand　as　a　model　for　other
mug．　eums　in　Japan．　Pleas　e　see　the　following　pages　for　details　of　fisca！　2004　at　the　NMWA．
March　2006
Masanori　Aoyagi
／撤ピ’t）t’－a（・〃〔・’了∫／．η～e・iN”tttic川‘∫～．11～’Ψ’川ot’　ti・’1）stf’i’i’八”／、7｝如・
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まえがき
イミ年報第39り’は、’1ξ成16（200P年1芝に関するも0）であり、’ド成16年4月1日から・r成17年3月3111までの・lill：1、1／1
西洋）ミ1］IJ館が行なった、作品収∬三、展覧会、調企研プヒ、教育i）　Cl：及、情報資〕ξll・、保存修復などの’｝1：業もしくは分
野における活動の報告、ならびに関連する資料や記録を収めている‘・
　lk｜、‘ノ：西洋）こ術hl‘1は、’r．成13イ1｛・4Jjlllから東ノ；ql4、元近代美そ・llf611ほか26∬とともに独、ン：行政i去人ll・｜J／1）ミ術館
の叩位となり、1司イ1三より5力年間の「中期，言h前ll」を開始した本年度はその4年目に当たり、lll期lihllliの後’卜
期に人った　幸いなことに、文部科学省に設置された独立行政法人に関する評価委員会は、これまでの活動
に関していくつかの課題はあるものの、おおむね適正との評価をくだしており、当該年の第4年度に関しても引
き続き同様の評価を受けた。今後の課題として指摘された点に関しても、rP期計画期間の終∫までには、鋭
意解決、改善を図るべく努力を行なっていく所存である。
　当年度の諸活動のうち、1三要な点のみを簡潔に触れておくことにしよう，作品収集に関してはアルベール・
グレーズの～lll彩カンヴァス画《収穫物の脱穀》などを購人した、269×353CIllもある人作《収穫物の脱穀》は、
ニューヨークのグッゲンハイム美術館が所蔵していた作品で、「過去」と「伝統」をキュビスムの造形、「語によっ
ていかに「現在」と「近代性」に転換するかという壮大な実験を実現した作品として、歴史的にもln要な作品で
ある、
　展覧会については、’1］該年度内に「聖杯　　中川の金ll）ミ術」「建’築探牛fi一ぐるぐるめぐるル・コルビュジ
エの）ξ術館」「マティス展」「ジョルジュ・ド・ラ・トウール　　光と闇の川界」「オランダ・マニエリスム版画展」
「マックス・クリンガー版1由i展：《イヴと未来》《ある愛》《ある生涯》」を行なった　これらの企1川展は、常設されて
いる当館のコレクションの価値をさらに増大させたり相対化するため、コレクションに欠けている部分を補うため、
異なる観点から当館の資源に新たな光を与えるため、あるいは版1由iのような常に展示することが難しい作品を
’定期間テーマを設けて展示する、といった［1的のもとに構成、構想されている「聖杯　　中lll：の金1：）こ術」
はドイツ東部の中世金］lk術lll　lllを中心とするものであり、プロテスタント教会による中川芙術の糸ll｛承という、き
わめて興味深い歴史的背景を有する1三題の展覧会であった．、「建築探‡剣は西洋美術館の本館設計者であ
るル・コルビュジエの建築壬法と思想をたどるためのものである、本年度最大の展覧会である「マティス展」
は、変奏と過程というテーマからマティスの表現と制作過程を明らかにしようとする意欲的なもので、多くの来
館者にもこの革新的テーマが理解されたことは館としても特記すべきことであった「ジョルジュ・ド・ラ・トゥー
ル」は当館所蔵のラ・トゥール作品を軸として企lliliされたもので、今後の’i1館における展覧会のありノ∫を提起
する重要な企画であった。
　国立西洋美術館は、保存修復に関わるセクションを有している1；E（2一術館としてなくてはならない部署であるに
もかかわらずわが国の美術館にはこのセクションを設けていない場合が多い、
　今後とも、保存修復、展覧会θ）問・題など、西洋美術館があるべきモデルとしてその活動を提示していくこと
が重要である。
’1勺友18イ1三3月
ll（いン1西洋丈術角＄｛長
lii．柳lll規
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新収作品
New　Acquisitions
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘！θ’1リ12　1り2θ　∫リ2了　PdliS　2000　PP　7｜　5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　chll・t“・n　BuでIKi　Pdいt　Bl・）・ke（et　al　4〃ノ・・”（・／1・LL…／．e　t’〃〃～’（・・eti〃i（u（・～te、　exh　cat、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Musvu　PKd、～o　Bat（d《川d　Mu、uc　de、　Bc川lxAtts　l　NOi］2001　pp　18－49（rePIO川
アルベール・グレーズ［1881－19．　53］　　　　　　　　　　　　　　（°1°t　11°問
《収穫物の脱穀》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㍑1；合1；llfll；：i・Pil；「t（・：1｝・6181；∵111・～1竺～”「”ld　（　tl／”1’‘’1川d°i］　‘md　New　Y°「k　200L
l・12・・，・　　　　　　　　　　　；馴繊＝，艦1忽㍑”鮒1聯㍗1‘1｛　：：1；∫；浩；mv　ty
加彩、カノウノス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chnstian　Br］end，“Between　Trad］tion，111d　Modetnit、’「he　Cublst　Woikof　Albeit
2（・9×ハ弓ハun　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Glelzes”，肋e〃ααze～Cubt～ll・　trl吻（・～t、，（elltr・（u［tural　de　Bel6m，　exh　cdt，｜5
イiトに署名と｛1　，、Ll　Albert　Glet／．es　1912　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　November　2002－16　February　2003，　pp「）375（r（Wo　p（）0，　iio　9）
Alb…Glelze・［1881－19531　　　　　　　　毅蒜tt＝，漂；1‘’「～‘1⌒…MdlKhc’t…1d　New　Y°「k・2°°4，　PP　94曽
〃とirvest　Threshing（Le　Dφ’θ↓ioge　d（～S　mOlssons）
1912　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1｜本ロ吾文南人
Oil　onしanva～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八市樫イト樹ほか「週間朝1｜白利｜H界の）こ術6｛キ」ヒスム1朝目新聞村、Ull　TII54　〈1
26g×353cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月10日、p70（repro　ln　color《イil↓勿の脱殺♪）
Signed　and　dated　at　lower　mght　Albert　Glelzes　1912　　　　　　　　　　　　　　　　ノ“樫右樹編［1近代の）Zl］i∫「，6キュヒスム1［十文’1：・、lll｛和55イl　l　J　j　l日、p　5：3（repro，
P2004－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第56図《イ’1物0）脱穀》）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニール・コノクス［キュビスム1川中ll之訳、㍑《皮ll｝小、2003｛1、pp　215－16（lepro　m
＊iS　　Provenance　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　color、　P　216）
S（）1《）mon　R　Guggenhetm（dcqu］red　from　the　artist　m　1938）
．Solonコon　R　Guggellhem　Mu～eum、　New　York　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人団そ」研究
Sold　to　d　ParLsidn　6allery，　1988　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橋木顕∫「アルヘール・グレースイ1　Y、収穫物の脱投♪q912fDのイ’1品解釈」第55
Prlvdte　Collection，　Paris，1989　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ril丈祈lj史学会介｜t・［人会における1｜り∬発ム（2（）02　｛1「＞JJL）71　D
JIQ’　，JL，会｝怜　　Exhibitions
La～（・（t’oη（∫’Or，　Gdlene　de］a　Boet］e，　Pari～，　Od　10－30，1912，　no／13
1’rて’〃’（・ans（d’art　tnde’ρendant　Grand　Palais，　ParLg、　Feb　20－Mdrch　211926，　no　1058
A〃）ert　Gteiieg　50　ari～（fe　pelnture，　Chdpelle　du　lyL6e　Amp6re，　Nov　15－Dec　14，
㍑“。』1881．195、、。，、。sρec，，ve　Exhib、n。n，，。1。＿1　R　G、99enh。、m　本作品は、キュビスムのIli心r舳家のひとりであるアルベール・グレ
㍑u；；腸／麟瓢訴、：：1㌫謡1，。。、。rne，　Pdn、，，。。15，　19、4．、、n．31，　一ズ（1881－1953）が、1912・’・1というキュビスム運動の最盛10」に描いた
；㍑，1㌫1》es　1881．∫g53，　Retn。，：pek，ive，　M。、eum．am．O，twall，　D。，tmu。d，　Mar　13一　　　代表作であるt）キュビスムを総括的に示すためにパリのラ・ボエシ
会㍑56賜n2。li，、、，、，＿。晒。。，e、　P、cass。，，。，cel。na、。。，28．A。，5、　一画廊で1912イ1－1・川こ1｝H　f｛itされた人酬な展覧会「セクシ・ン・ド
2001Musee　des　Beaux－A「ts・　Ly・n・SePt　6－Dec　10’2001，n・35　　　　　　　　　一ル」展に展小され、その後、多くのキュビスム文献に繰り返し取り
文献Literature　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒげられてきた作lilllである。1938イLにソロモン・R．グソゲンハイムが
Olivier　Hourcade，“Courner　des　Arts”，Pans－Jotnna／，　Oct　23，1912
（repnnt　in　La　Sectton　d，。r　lg12，1g20，1J・2・），　exh　cat、Mu～6es　de　chateaur、）ux、　　　画家から直接購人し、その後50年間ニューヨークのグッケンハイム
毘～；：瓢瓢劉1詰｛㍑1；r謝d’A「t2°°°’2°〔）1・　Pp3°91°）　　　美術飽・臓されていたが、198・／i．イk後・1’．，b・ら9・・ザ酬1・にll，J館
鵠G「ay，　“Gleizes”，　Magazme　°fAit，　v°143・　n°6・（°ct°be「195°，　PP2°7’1°（「ept°　が行なったコレクシ・ンの1燃の変更，・h・iにf’1’って’」、2、IJされ、パリの
㌫；㌫；h・判be｝寸Glelzes　Unde「tated　C”bi～t“∫‘”～吻尺…P　31°ct°be「，　個人コレクターの手を経℃今1・｜・・］館が・繊することとなった。
號蒜㍑鑑㌫i繍1㌫ぽ徽；㍑£1㍑濡、；；t識　　画面は・離に入り繊だ幾耐r・勺図形によって繊されており・
；認，。bbms，℃lelze＿W。y。f．Llf，・，拠、。～，　n。、13．5epte。，，e、　196、，　pp　2，．　酬向勺なキュビスムの作品と，・える・・▲　ui　t・1∫酬かれているのか1よ
；1鵠’㍑i㍍。，＿，、。。＿1。M，，，、、、，＿＿、。、，　A、b。gh，　K、。x　見分けがたい力畑園風景のなか（・幾人かの人物が酬されてお
Art　Gdllery，　Buffai・，　exh・cdt，1967（rePl・P58）　一　　　　　　　　　　　　　り、タイトルにもあるとおり、収穫した小夕を脱穀している人々の姿を
」ohn　Golding，　Cubtsni　A　Histoi：y　and　an　4na！ys∫s　19071914，　New　York　and　London，
1959，2・d・dL・nd・n，19G8，　pp】61（tepr・n・74B），3・d　ed　Cdmb・・dge，・MA，1988，　　　描いている。画面の右側には、白い水｛こ模様のある赤いスカーフを
pp　l7071（repro　no　83B）
D。ugidg　C。。per　The　Qit）1～1伽d～，　New　Y・rk　l970，・pp　73－4（repT・mc・1・r，　plate　　　まとった女性が堂々として立ち、その左右にも人々の姿が見える　彼
繍　IR。bb。，η晒，，。。，＿，、輪“，。，、、bett　Gtet：e、，．1881．，h，．。u，h　192θ　らより揃の地tA，のヒには、rlい馴fのうえ（、置かれた食べ物が見
㌫1混㍑㍑㍑賜，19蕊，、輌。“＿、，。C。“蜘，輪，⇒88。．　え、おそらく昼食を糸冬えてイ剖・戻ろうとしているところなのであろう，、
㍑蒜㍑濡ll鵬溜鵠㍑1鵠澗　　　　　画面の中央にeよ、収穫に勤しむ人・の姿があ・）、彼らのドや撒の
隠：職㍑＝212鰍〃繍麗㍑～瓢ll㍑2。。，　Sa。t．E、、enne－19．821　・り」るい治には、いくつカ・の麦穂も見える。1・i【fll…最もノ1：には、トラ
B：ll、　c。t，。gt（。，．Cllb，，＿1“，。　Poktics　o，　Cu／，＿F，、an（e　1905，191、　P、　D　クターないし脱穀機とおぼしき撒（換気扇のような羽のあるlt」形の
旨癬繋；ll；1：ごlt｝㍑《；＝㍑t；＝、d㍑，㍑5、、，，。／，。fHi，　Thoug」ht　01、　物体がつい赫い煙突らしきもの）もあるc　・’11〕さらに遠景には【IIがそ
㌫鵠㍑㌫㍑1㌫ly9瀧㍑㍑1蹴隠傾，θ，，鰍∫。，　びえ・村の家並硯える・赤いスカーフの酬の］f・］・tうには尖塔の
際、ll‘苔L㍑｛「ぽll8』批ld，。1。gy　A。1、，，，、ducti。。，。S。ML。，lcs．a，d　C、bisin・t　ある教会もあり・空には雲も描かれている・
Charies　Hdrris・n　et　a］　，　Pttrnitttv～M，　Ctlbl～m，肋～t・（・（tt・tlη「～（・Eω1V几ρ・7’∫e〃～　　　　もともとも印象派風のスタイルのM品を描いていたクレーズは、
Cρntuiy，　Hew　Haven　and　London，19〔）3，　p　154（lepro　no　B1）
Annc　Vdricho　et　dl　，　v4tbett　Gtetre～1881－19r）　s，（］（・tc・／・gt’e・ta’～01～r］∂Pans，1998，　p　145，　　　1909年にピカソとブラックによって開始されたキュビスムを知ることと
；：：67ε；1品、1㍑。，，、，n“，。、，，。d＿f、、，Vat　T／，e　Avant－9ar，e　aitd　Pohti（～ln　なり、いわゆるサ。ン．キュビストのK一表的な1嫁となった。アンリ．
＝＝㍊撚麗1、1「ld　London，1998，　P　120（repro　m（二〇lor，　P　l　I8，　no　281881－1953、Paris，1998　p　l20（repro　p　l　l8））　ル・フォーコニエやジャン・メ。ッ。ンジェと糺く交際し、そのメ。ツ。
き言｝蕊1＝C麗n＝！；；蹴1ぷ㌫ll（胤，d。。，、。。。，．PP．198．　ンジェとアポリネール樋してピカソとブラ・クのキュビスム作品をよ
習怒器；ll二：『「こ』1；㌫㌫i；l！au　Sal。n　d，　Ia　Sectl。n　d・。，　de　lg12・、　La．Sectl。n　　　り詳しく知るにつれ、グレーズの作品は、より複雑な多面体によって
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構成されるようになり、空聞表現も曖昧なものとなっていった。また　　　　実際のところ、「サロン・キュビスト」たちの発表の場がサロンであ
1912年にはメッツァンジェとの共著で『〈キュビスム〉について』を著し、　　　ったために、同時代においては、より広く大衆に知られていた、つまり
これは最初のキュビスムの理論書として非常に重要な価値をもって　　　「キュビスト」として認知されていたのは、ピカソやブラックよりも、むし
いる。ilii2〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ろ彼らサロン・キュビストたちのほうであった。近年の美術史学が、
　かつて、いわゆるフォーマリズムないしモダニズム的なキュビスム解　　　　「オリジナリティ」とか「絵画表現上の革新の創造者」に高い価値を
釈が主流であった時代には、キュビスムの画家たちを分類するにあ　　　付与し、作家個々人の「創造性」や「独創性」に焦点を当てたものか
たって、ピカソとブラックを「本質的キュビストEssential　Cubists」ある　　　　ら、作品のプレゼンテーションや受容の問題、あるいは作品や作家
いは「真のキュビストtrue　Cubists」、「正統派キュビストauthentic　　　と社会的、文化的、政治的諸力との関係といった問題をも視野に入
Cubists」と呼び、その他のキュビストたち（レジェ、ドローネー、ル・フ　　　れるものへとシフトするにつれ、サロン・キュビストたちの活動や作品
オーコニエ、グレーズ、メッッァンジェなど）は、単に追従者とみなす傾　　　は、より高い重要性をもつものとして扱われるようになっている。また、
向にあった。しかし、近年、キュビスムをめぐる様々な解釈が議論さ　　　　このような研究レベルでの評価が高まるにつれ、近年では美術市場
れるようになり、とりわけキュビスムを同時代の社会的、政治的、文化　　　での価値も高まりを見せるようになった。vlill）
的コンテクストのなかで捉えようとする試みが盛んになるにしたがっ　　　　　しかし、グレーズの作品に近年与えられている重要性は、このよう
て、かつてのある種の価値付与をともなった呼び名は訂正され、現　　　なキュビスム運動の歴史記述の見直しによるだけではない。かつて、
在では、ピカソやブラック、そしてホアン・グリスを「ギャラリー・キュビ　　　20世紀初頭の美術は、その「革新性」や「前衛性」をこそ問題にされ
スト」、レジェ、ドローネー、グレーズ、メッツァンジェらを「サロン・キュ　　　　ていたが、現在では、そのような見方の偏向性が指摘され、モダニ
ビスト」と呼ぶようになっている。依然、従来の2分類が継続されては　　　　ズム美術が、実はいかに「伝統」や「過去」との関わりを意識し、保持
いるものの、それは、それぞれの画家たちの活動の方法の違いによ　　　　していたかが議論されるようになった。，iE4）そのような20世紀美術全
っている。ピカソとブラックが、もっぱらカーンワイラー画廊のみで、限　　　般の歴史記述に関わる「伝統主義」や「古典主義」の問題において
られた人々に対してだけ作品を発表していたのに対してにれはカ　　　　も、グレーズの作品、とりわけ彼の代表作である《収穫物の脱穀》は
一ンワイラーの戦略によるものでもあった）、他の画家たちは、サロ　　　重要な意味をもつものとして扱われている。
ン・デ・ザンデパンダン、サロン・ドートンヌを主な発表・展示の場として　　　　1963年にグレーズの回顧展を組織し、また1975年にグレーズに関
いたのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する博士論文を執筆したダニエル・ロビンズ（彼はまたサロン・キュビ
10
スムのllj　，tl’仙に多人な貞1ひをなした川究者てもある）は、この竹品　　　　杭している点を強調するものとなっている、そして、その近代化と伝
のi題1のりll拠として、。3人アンリ・マルタン・ハルサンの，1川1、k、　　　統i義との刷和、融で活人現するのがキュビスム的多面体による造
説，，l　Ld　Monta　gf　nu，1）obme　legCnddirc　lのなかの・節「収穫する　　　　ll多。ll彙なのてある　このような「過2、」と「現在」、「伝統」と「近代性」
人々は、友の穂のlll、人柄の鎌や1ソj鎌をrに…1てある1肋計1を　　　の融合を1上成するものとして、ここではキュビスム的語彙が用いられ
指摘しているBこのバルサンの，，1か実際にII’1接的な典拠てある　　　ているH“あるいはまた、クレースはキュビスムの造形語彙が「偉
かとうかはともかくとして、いすれにしろ、ここに描かれているのか、農　　　　人さ、明ll｝｝1さ、均f免1、知’目」といった川質をはらむものであり、その意
村における貝同体の、脱投という貝同イil業てあることは価かてあり、　　　昧でフランス丈術の仏統の延L線1にあるとL張している，・III）こ
とすれは、隈村風；；U「収租」「H｜園，］」、さらには都巾11活へのアン　　　の八て、i題1の仏統刊は、造形1のfム統’1ゾ1とも結びつけられてい
チテーセとしての農村八同休というfム統的な工術の1題が、20川紀　　　　るのてある
の初頭にとのようなアクチュアルな川題を担っていたのかか問題と　　　　　このように《収穫物の脱穀〉は、それか制竹された’iG時において
なる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jl常に野心的て代衣的なキュヒスムの竹品であったばかりでなく、
　近｛1のω1究では、このような「農民、農村」という1ム統的ト題を表　　　　現イ1でも、キュヒスムや201日紀）こ術の歴史の碗み直しにあたって非
わすことか、201H：紀初頭のフランスのナショナル・アインデンティティー　　　　常に屯要な役割を演じているイil品たとパえるだろう　　（川中IL之）
の形成、ナショナリズム的動向と結び付けうることが指摘されている。
たとえば、文学史ヒでは今ではそオ、ほど高い、細、を得ているわけで　，d
はないが、珊の影響ノJのr」rlさのために、2・lll紀前・r・・」UILU．史、精　D蒜1ξL≡ぼンは・これをトラクターとみなし・齢｛よ‖酬幾ではな
神史を論じるには欠かすことのできない思想家とされているモーリ　　　　2）Albeit・Gleizes／Ie・1n　Met川ig・　e，　Du　Ctl～）islli（・　’，　Pans、1912
ス・パレスは、「自然」と「大地」とを「酬」像の齢とする王・P高命を展　3）r㌫；、摺↓』参・聚etltsUlblsts”lsdenU　mt6「Ct”・Lρ輌e・lundl　l9
開したc．　’・1“iこのような、「民族とその文化」ではなく、むしろ「大地」と　　　　4）20111紀又術にお1ナる｜1：典i義の問題にll｛Jしては・Kellneth　S　Silver，　Esρrtt
r撚」とを「祖国像」の撒、すえるil、。1、］iは、・・GII，3一のフラ。スの網　　㍑忽㍑㍑1㍑，㍑照㍑G㍑㍑㍗蒜。㍑。㍑
糖の蜘と地理の教糖闇采用され観ノ・であった±t・・　　　㍑1轍㍑㍑㍑1ぽ1；㍑㍑“㍑麗1㍑㍑㌦熾
さらにまた・フランスのナシ・ナル・アイデンテ・テ・一と端をめぐ　　繧呉；禦忽禦襯1菱ご鷲1㌶麺脇1乏
る20世紀初頭の議論には、その伝統の起源をふたつの異なるもの　　　　　スムやフt一ウィスムにおける川様の問題も28んに側究されるようになった
に求め、それぞれの凝がとき（・馳的に、ときに撒的（・論じられ　　鰍漂1駅・；鵠㍑舗㍑溜el㍑㍑竺紹
る傾1f1JがあったL）ひとつは一1ヒ部に起源をもつとされたケルト〔・勺（ゴシ　　㍑膿IV㍑1＝；，吉1；：「；忽：，6；／1艦、㍑㍑雛゜／　C“”ara／
ック的、ガリア的）伝統であり、もうひとつは南部に起源をもつ「ラテン　　　5）Danlel　Robbins，　A〃）ert　（Jtei：（・．s　1881－195．S，　A　R（）tro～ρectit・e　Exhil）itlθn，
的（グレコ．。一マン的）」伝統である。・…キュビスムの「ゴシ。ク」的　　il蹴・S°1°m°n　R　Guggenheim　M…n　New　Y°「k　1964に鰍゜）ffi
伝統との関係についても近融ん（・論じられており・よく知られた作　6）罵姦㌶確麗㌶聯㌫ぐ齢罐鵠㍊癬鵠
品は、ロベール・ドローネーによる《サン・セヴラン聖堂》や《ランの大　　　　　『フランスにおけるファシスムの胸刻（～波川，il、1999“）かある「川国」を
聴の塔》（1912・｛・、パリ【・1　ilil近代飾館）だが、グレーズ自身も、　跳紘」r劉》誌㍑裂6～耀1忽。三ll浩1蕊ll㍑
1912年に《シャルトル大鯉》（ハノーフ・一・シュプレンゲ・レ美術負官）　㍊㍑蕊＝ご1；1t；：蕊，ll瓢‘礼1；ぽ跳鵠；㍑
を描いている、、マーク・アントリフは、これらのゴシソク的引用を、「ラ　　　　　205に詳しい
テ・n勺（クレコ・・一マン剛協（・対する「ケルト的（ガリア的）」伝　；は㌶撒熟1智㍑」蹴：、。ルル．モーラスか率、、る、椰
統の端であると解釈し・《収不隻物の脱穀》の牒に見える教会の　　雛』鰹アクシヨン’フランセhス・「ケルW協は馴派と綱け
姿にも、このようなケルト（ガリア）主義的な姿勢を11売み取っている　　　　g）Albert　Gleizeg，・℃ubt～me　devallt　le．s　ditigtes’、　Le～Anna／e～ρθ／ltl（／u（，．S　et
実際、グレーズ自身、ラテン的伝統をイタリアからの文化侵略とみな　9三鋤漂1蹴聯i㌃㍍蹴，1（忍瀦1罐三蕩
し・ケルト（ガリア）的蹴をこそメ［にフランス的だとし℃それをキュ　　㍑※瓢1㍑漂繍㌫1’膿瓢譜蕊蕊；∫腸㍑
ビスムと結びつける表明をしてもいる・川したがって、大地に根ざし　　　　　134に論じられている
た共1・・Mayである鮒風景は、・Pに丈触ヒの鰍的なr題である　1°）㍑6紳駅・雛7㍑ぽ㍑㍑，㍗ぐ：㍑＝ぎ
ばか1）でなく・2・世糊蜘・おいては・フランスの端やナシ・ナル・　　；甥獄㌶1；騒蒙蒜諺蕊緯難⑫蛤を・アンリ’ヘ
アイデンティティーの形成をめぐる’1］時の議論にも密接に糸、～びついた　　　　11）Albeit　Gleizes　l　L’art　et　ges　iepresents　Jedn　Metzlllger・，　Rω↓～ρ〃7d呑
ものであったのである．　　　　　　　　0；脇隠端部泄；、躍認望も禦憲1礁蒜
このような制鳴味1梼・・1喘を視野に人れたとき・キュビス　　ぽ識儒；ミ馬と職襟漏謬川1儲1元舗㌫
ムという造形，二。吾に対する理解にも反省が行なわれることとなる。従　　　　　Claggiusrn，　dnd　ldeology　The　1912　Exl）osici6　d’drt　Cub］s．　td　in　Baicelond
来キュビスムの造，1旨．繰は、それカ・絵1・iに獣した反一遠近法とし　　：：：、漂；。『鵠，1；；1部、0〃C／　1（al　Gt°und・　Tdte　Ga！le「y・
ての多視点的多血体を川いた画面構成によって、ルネサンス以来の
遠近法に基づいた画面構成から絵画を解放し、そのような伝統から
の完全な断絶を達成したものとみなされてきた、しかし、グレーズの　　　　　　　　　　　　＊　　　＊　　　＊
作品で追求されているキュビスム的造形語彙がはらむ意味は、この
ような単なる伝統からの乖離を示す造形的な革新性ではない。
　《収穫物の脱穀》では、トラクターのようなものの存在によって近代
的産業化を伝統的な田園風景のなかに溶け込ませる表現となって
おり、単純な「伝統主義」的表象ではなく、むしろ伝統が現在へと継
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Thls　palntlng　ls　a　mapr　work　dated　to　l912　at　the　height　of　the　Cubl～t　　　　the　art　mdrket　l）
movement　by　Albert　Gle［zes（1881－1953），　one　of　the　central　flgures　m　　　　　　However，　the　lmportance　glven　to　Gleizes’s　work．s　m　recent　yedr．s　l～
Cubism　It　was　included　ln　the　exhibition　Sectton　d’Or　held　at　Galerie　La　　　　　not　solely　the　result　of　reconsiderations　of　hi．storical　records　of　the
Boesle　ln　Paris　ln　October　1912，　whlch　presented　a　comprehensive　　　　　Cubist　movement　ln　the　past，　questlons　of“revolutionarゾor“dv、1nt
dlsl）ldy　o『Cul）i．srn　at　the　tlme　ln　l938　Solomor）RGuggenhein）b（）ught　　　　　garde”qudlities　were　the　focu・s　m　dLscu．ssions　of　early　20th　century　arts
the　work　from　the　artlst，　and　then，　for　the　followmg　50　yedrs　lt　was　　　　Today　art　historians　are　lndlcatmg　the　biases　f（）ulld　m　such　vlews，　dnd
owned　by　the　Guggenhelm　Museum　ln　New　York　In　the　late　1980s　and　　　　this　has　led　to　debates　regardmg　to　whdt　degree　modernist　art　wds
early　l990s，　the　Guggenheim　revised　lts　collection　plan．s　and　this　work　　　　　aware　of　and　preserved“tradltlons”and“the　pa．st　’1）Gleize．s　work～，
was　one　of　several　sold　as　part　of　the　process　The　pamtlng　passed　　　　　including　thls　maエor　work〃drvest　Threshing，　have　been　considered　to
through　a　pnvate　collectlon　in　Pans　before　being　bought　by　the　NMWA　　　　　have　lmportant　meanlng　m　these　questlons　of“traditionalIsm”or
　　The　palntlng’s　typtcally　Cublst　composltlon　Is　made　up　of　a　complex　　　　“classlclsm”1n　the　reconslderatlons　of　the　hi．storicd］records　of　20th
tangle　of　geometrlc　elements　The　sub］ect　ls　unclear　at　flrst　glance，　but　　　　century　arいn　general
closennspectlon　reveals　a　number　of　peop［e　set　ln　a　rural　scene，　　　　　Danlel　Robbms　has　suggested　the　posslblllty　that　the～ource　of　the
mcludlng，　as　indicated　by　the　title，　people　threshlng　harvested　wheat　　　　　sub】ect　for　thls　pamtlng　can　be　found　m　a　poem“La　Montange，　poeme
On　the　rlght　slde　of　the　canvas，　a　woman　wearmg　a　red　shawl　wlth　　　　legendaire”by　the　poet　Henri－Martin　Barzun　5｝Whether　or　not　this
white　water　bubble－11ke　deslgn　stands　m　tall　majestlc　form，　wlth　other　　　　poem　was　the　direct　source，　ln　any　event，　whaいs　depLcted　m　the
human　forms　seen　around　her　A　white　cloth　holding　food　is　spread　ln　　　　palnting　ls　clearly　the　communal　work　of　threshing，　carried　out　by　a
front　of　and　below　these　flgures，　and　thus　lt　can　be　lmaglned　that　these　　　　farm　vlllage　communlty　Images　of，　or　pastoral　poems　heraldlng，　farm
people　have　finished　thelr　lunch　and　are　returnlng　to　work　Figures　ln　　　　communltles，　farm　vlllage　landscapes，　and　sowing　or　harvesting，　can　be
the　center　of　composltlon　work　dlhgently　as　they　harvest　Varlous　graln　　　　seen　as　a　mapr　theme　ln　traditional　arts，　servlng　as　an　antithesis　to
stalks　are　visible　ln　the　area　below　them　and　ln　the　bnght　area　to　thelr　　　　urban　subJects　The　questlon　then　Is，　how　much　were　thege　themeg
left　side　A　tractor　or　threshmg　machlne　appears　at　the　far　left　l）　　　　addressed　as　actual　lssues　ln　arいn　the　early　20th　century
Mountains　make　up　the　far　distance，　while　village　houses　also　appear　in　　　　　　Recent　research　has　lndlcated　that　the　depiction　of　such　traditiondl
the　mlddle　distance　A　church　splre　rlses　behind　the　woman　ln　red　　　　subエects　as　farmers　and　farmlng　v111ages　was　lmked　to　the　early　20th
shawl，　while　clouds　appear　in　the　sky　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　century　formatlon　of　natlonal　identity　m　France，　to　the　growing
　　Glelzes　began　palntlng　ln　an　Impressionist　style，　but　after　learnlng　of　　　　nanonallsm　of　the　day　For　example，　whlle　Maunce　Barrもs　ls　Ilot　hlghly
Cublsm　m　l909，　he　became　one　of　the　malor　pamters　of　the　so－called　　　　rated　by　today’s　scholars　of　hterary　history、　he　exerted　a　considerable
Salon　Cubists　At　first　Glelzes　was　close　to　Le　Fauconnler，　but　then　　　　mfluence　on　his　own　per［od　and　ls　a　philosopher　who　must　be
deepened　hls　lnteractions　wlth　Jean　Metzlnger　Through　Metzlnger　and　　　　　consldered　ln　the　philosophical　and　psychologlcal　history　of　the　flrst
Apolhndtre，　Glelzes　became　all　the　more　famlllar　wlth　the　Cublst　works　　　　half　of　the　20th　century　He　ls　known　for　hls　theory　that“nature”and
of　Plcasso　and　Braque，　and　thls　led　Gleizes　to　make　hls　pamtmgs　mto　　　　　“the　great　earth”are　at　the　root　of　the　fatherland　b）Th］s　vlewpolllt，
more　complex，　multi－layered　structures　wlth　ambiguous　spatlal　　　　whlch　focused　on“1and　and　nature”as　the　foundatlon　of　the　fatherland
expresslon　In　lgl2　Gleizes　co－authored　a　book，　Du“Cubisme”，　wlth　　　　　lmage，　rather　than“a　people　and　their　culture，”can　also　be　foulld　m
Metzlnger　2）This　book　is　extremely　important　as　the　flrst　theoretlcal　text　　　　French　elementary　school　hlstory　and　geography　text　books　from　thdt
on　Cublsm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　perlod　7）
　　In　the　mid　and　late　20th　century　a　formallst　or　modernist　　　　　Further，　there　was　a　trend　to　seek　two　dlfferent　sources　for　traditio【1
1nterpretatlon　of　Cublsm　predomlnated　art　h［story　circles　and　there　was　　　　　In　early　20th　century　debates　about　France’s　natlonal　identity　and
atendency　to　cdtegorlze　Cublst　palnters　on　that　basis　In　such　studles，　　　　tradition　At　times　there　was　tendency　to　emphasize　one　over　the　other，
Picas．so　dnd　Brdque　were　descnbed　as“essent！al　Cubls．　ts，”“true　　　　at　tlmes　ln　opposltlon　to　each　other，　at　other　tlmes　ln　an　eclectic　blend
Cubists、”or“authentic　Cublsts，”while　other　Cublsts，　mcludlng　Leger，　　　　One　was　the　Celtlc（or　Gothic，　Galllc）tradltlons　based　In　the　north、
Delaunay，　Le　Fauconnler，　Gleizes，　dnd　Metzmger，　were　simply　catled　　　　　while　the　other　was　the　Latm　or　Greco－Roman　based　tradltlons　of　the
“follower．s　”However，　vanous　different　lnterpretatlons　of　Cublsm　have　　　　　south　8）1n　recent　years　there　has　been　conslderable　discussion　aboしlt
been　debdted　ln　recent　years　dnd　this　has　led　to　many　attempts　to　　　　the　lmk　between　Cublsm　and　the　Gothic　tradition，　wlth　mentlon　rnade
しonslder（L”ublsll－11n　terms　of　lts　social，　political　and　cultural　contexts　　　　　of　Cublst　artlsts’rendltlon．s　of　Gothic　churches，　such　as　Robert
Today，　Pic　asso，　Braque　and　Juan　Gris　are　called“Gallery　Cubists，”whlle　　　　　Delaunay’s　Salnt－Sevraln（1909，　Private　Collectlon），　or　The　Totvers　of
Leger，　Deldunay，　Gleizes，　dnd　Metzinger　are　known　as“Salon　Cublsts”　　　　Laon（1912，　Mus6e　natlonal　d，Art　moderne－Centre　Georges　Pompidou）
What　hds　continued　from　past　systems　is　the　grouping　of　artists　by　their　　　　or　Gleizes’s　own　Chartres　Cathedral（1912，　Sprengel　Museum
display　venues　Plcasso　and　Braque　dlsplayed　the［r　works　solely　at　　　　Hannover）Mark　Anthff　has　interpreted　these　quotatlons　of　Gothic
Kahnweller’s　gallery、　and　only　for　a　limited　aud】ence　Thls　hmlted　　　　lmages　ag　corltrastlng　the　Latln／Greco－Roman　tradition　wlth　the
exposure　was　part　of　Kahnweiler’s　sales　strategy　Conversely，　the　other　　　　Celtic／Gallic　tradMon　The　church　seen　in　the　background　of　the　NMWA
artlst．s　dl～pldyed　thelr　works　primdrily　m　the～dl（）ns，　such　ds　Salon　des　　　　〃tlrve～t　Thtesノ？lllg　composltlon　can　be　interpreted　as　an　lmage　frorn　thls
Independants　and　Salon　d’Automne　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Celtic　or　Gdllic　tradition　In　fact，　Glelzes　himself　stated　that　he　thought
　　Because　these　latter　artlsts　reached　a　larger　audience　m　the　Salon　　　　　that　the　Ldtin　tradltion　was　a　cultural　mvaslon　from　Italy　and　that　the
settingg，　they　were　m　fact　more　widely　known　durlng　thelr　own　perlod　　　　　Celtic　or　Gdlhc　tradition　was　the　true　France，11nklng　the　Ce］tlc／Gallic
than　Picagso　and　Braque　ln　other　words，　the　art　world　and　general　　　　wlth　Cubism　‘）｝Farmlng　village　scenes　of　communal　groups　rooted　ln
public　c）f　their　day　knew　“Cubism”from　the　work．s　of　these　Sdlon　Cubi～ts　　　　the　earth　were　thus　Ilot　simply　d　traditional　art　subject　Rdther，　they
rather　than　the　Gallery　Cublsts　Picasso　dnd　Braque　In　ear11er　studles，　　　　　were　intimately　hnked　to　early　20th　century　debates．　regdrdmg　French
hlgh　value　was　accorded　to”originality”and“revolutionary　ploneer　of　　　　　tradition　and　France’s　forrnatlon（）f　lts　own　national　identity
palnterly　expresslon，”wlth　focus　made　on　each　artlst’s“origmality”and　　　　　When　such　lssues　ol　content　are　consldered，　they　also　refled　on
“unique　qualities”In　recent　art　historical　studles，　there　has　been　a　shift　　　　Interpretatlon．s　ol　the　forinal　vocabulary　known　ds　Cublsm　Prevlou．s｜y
away　from　such　stances　to　a　broader　scope　of　mvestigatlon　Thls　has　　　　　Cublst　formal　vocabuldry　hd．s　been　interpreted　dS　d　method　of
meant　a　conslderatlon　of　lssues　related　to　the　presentatlon　and　　　　constructing　a　multi－viewpoint，　mu川一lormal　eleinent　plcture
reception　of　art　works，　and　the　relatlonshlp　between　the　art　work　or　　　　　composltlon　that　stands　as　the　antithe～LS　c）f　lmedi　1）erspectlve，　and
artist　and　questions　of　soclal，　cultural　and　political　forces　This　shlft　has　　　　　creates　a　complete　break　wlth　post　Rendi．s～ance　perspectivally－baged
meant　that　greater　lmportance　has　been　accorded　to　the　Salon　Cubists　　　　pamtlng　composltlon　However，　the　meanlng　of　the　Cubl．st　formal
and　their　works　Wlth　thls　hlgher　evaluatlon　m　the　world　ol　research，　　　vocabulary　sought　by　Glelzes　Ln　hls　palntlng～Is　n（）t　simply　the　formdl
accordlngly，　there　has　been　a　rlse　ln　pnces　for　Salon　Cubists’works　m　　　　　revo［utlon　that　breaks　with　tradition
12
　　（llviZx，s¶s　inclUsion　of　a　tractor　in　／1θ〃，（）s’　7？’t’（・」s／7↓〃SJ　is　an　cX｜）ression
《｝fthu　hltro（iuK」tion　of　lnod（“rr．1　industrialization　into　traditiolta］Pastoral
Sccncs．　ThUS　his　Paillting　iS　n（）t　simply　a　」traditionaliSピ’eXpression、
rather　it　en．｜1）haSizes　the　col｜tilluity　of　the　traditional　into　tl｜e
c《）ntemPo｝’aty．　lt　was　the　Cubist　multifaccted　lorlnal　voC（11）ulary　tha【
allowc（’1　thc・eXl．）ression　（）f　the　harmonizati（川（）r　fUsioll　of　mo（i（・rlliZl）tiOl］
alld　traditiot）三11isM．　Gleizes　used　this　f《）rl1．1al　v（）（’abu｜ary　to　achieve　the
fUSion　Of“1）ast、”　“prc｝sent，”　“traditiorゴ’and　“lnOderr｜ity．t’10h　Gleizes　alS（）
stated　that　Cu｝）ist　formal　vocablllaries　inc／uded　elelnents　of”grarl（ieur、
（’｜arity，　balan（℃atid　il．｜tellect，”and　ill　that　sense，　they　were　a　fl．ision　of
traditi《）11EII｛．’IEissicisn】and　m（）dernity．i1戊hl　this　regard，　the　traditionalism
of　his　sllbject　matter　was　linked　to　the　traditionalism　ol　his　formal
eXpreSSIOIL
　　Thus〃（〃’θ〔！st刀～res／lirl8　is　I）ot（）nly　a　representative　work　ol　the
higJhly　aml）iti（）us　Cubist　movement　of　its　day，　the　painting　also　plays　arl
extremely　imp（）rtant　role　in　today’s　reconsideration　of　Cubism　and　the
history　of　20th　century．　　　　　　　　　　　　　　　　（Masayuki　Tanaka）
Notes
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　　　Chapter　9，“Modernism　and　the　Re－invention　ol　Tradition，1900－1918”（pp．185－
　　　205）o「Christopher　Green，Art　ir’l　Er（〃．lc（e　I　S？OO’194θ、　Yale　University　Press，　New
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9）Albert　Gleizes，」℃ubisme　devant　jes　artistes”，Les　An’κ〃e∫ρo〃’icitles　e’／iter（tit’c～s，　l
　　　December　l912、　p．475．　Regarding　the　conncction　between　Gleizes　dnd　tl．le
　　　Celtic／Gallic　tradition，　see　Chapter　4（pp．106－134）’‘The　Bo〔1y　ol　the　Nation：
　　　（．：ubism’s　Celtic　Nationalism”ill　Mark　Antliff，1’～θ（・fltirl，gJ　Betgso／1．’Cttituπat　I’o！〃（・s
　　　（〃1〔〃〃（・f〕tlt’isi（lt］At，an’一（｝arde、　Princet〈）n　Univc・irsity　Press，　Princeton，　NJ，1993．
1〔｝）See　David（］ottington，　Cu～）isnl↓〃〃～（～Silfldotp　of；・V（lr：7ソhe　Av（lnt’gct　rd（・〔〃ld
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11）Albert　Gleizes，“じart　et　ses　repr《…serlts：Jeal．】Metzinger，”Revt’e　in（’／elper］da〃’ρ，4，
　　　September　191Lp．171．　Regarding　the　issue　of　the　c（：）ncepts（〕「’reason，　order、
　　　and　structure”as　the　traditional　e］ements　of　Frel〕ch　art　underscored　by‘Lclarity，
　　　balance　and　inte］｜ecビin　contemp（．）ra｝y　criticism　of　Cubism，　see　Robert　S．
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展覧会
Exhibitions
聖杯　　中世の金工美術
ドイツ東部のプロテスタント教会所蔵作品による
Kelche
Goldschmiedekunst　des　Mittelalters
aus　evangelischen　Kirchen　Ostdeutschlands
会期：2004年6月29日一8Jj1511
1：催：li｛位西洋美i］llZ館ザクセン・プロテスタント教会ザクセン・プロテスタント教会文化財団
（財）西洋）ξ術拓ミeiLL財’卜j’1
人場者数：37．329人
Duration：29　June－15August，2004
Sachsen／Dle　Kirchliche　Stiftung　Kunst－und　KulturgLit　in　der　Klrchlichenprovmz　Sachsen／The　　　　　　　　　　　㌣ご叉ぷ想＆α㌻；絨i∵，　rご搬竺二『ザ，
Western　Art　Foundati（）11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、．．、　．　．。　”，　　．
Number（》f　Visitors二37，329
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’；’一心巧・市豫鱗、、ご・ご熟s㌦1∵竃弓寮
1990年のドイッ統・を機として、旧西ドイツの）こ術史家たちは東部ド　　　　しかも基本的形体の変化が乏しく、作品の個別的な特色は細部装
イツの教会に残された）ξ術作llll11訓1査を開始したが、本展はその成　　　　飾の図像や造形に現われている、という点である，そのため展示に
果を、展覧会という形でll本でも紹介しようという意図のもとに開催さ　　　　あたっては、単に作品を併置するだけでは観客に単調な印象をり・え
れた、共催者は通常の展覧会のように美術館ではなくキリスト教会　　　てしまうことが予想されたそこで本展では、各セクションのi三題説
で、出品作品はいずれも、この教会地域に属する諸教会区に保存さ　　　明に加え、図像構成上の、あるいは造形上の特色について作品ごと
れている金1：美術品であ・）た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に注意を促すため、細部拡大写真を含む図版に比較1白長文のテキ
　ザクセン教会地域では、盛期中田：にドイツの代表的な聖堂が相次　　　　ストを併記した、非常に多くの解説パネルが用意された，
いで建築され、また、その聖堂建築を荘厳するための金ll美術が発　　　　　こうした「文字量の多い」展示に対する来館者の反応は、　一来
展した　さらに16世紀に至るとルター派による宗教改吊1の中心地帯　　　館者数が限られていたこともあって　　実験的な試みとして概ね好
となv・たが、それ以前に制作された中11i：美術は、プロテスタント的な　　　　意的なものが多かったとは言え、とまどいを示す声も少なくはなか・・
神学のもとに新たな教会によって受け継がれることとなった．共催者　　　　たこれは主として、小」’の“フ1体物を周囲から余裕をもって鑑賞で
は、こうした歴史を背景とする教会の、美術品の継承と保イrに関す　　　　きるように、また展示の美的効果を妨げないように、解説バネルと展
る役割をアピールするために、2001年から2002年にかけてマクデブ　　　示ケースの距離を1’分に取・）たため、展示物と解説パネルの関連が
ルクとヴィッテンベルク、クヴェドリンブルクの聖堂を会場として金11　　　些か不明瞭になったせいである　’般的に言って、近年の展覧会訪
美術の巡bil展を開催したが、その出品作品は、新たな調査が行な　　　間者には、単に作品を鑑賞するだけではなく、作品に関するより多く
われるまで公表されていなかった多くのものを含んでいた、，国立西　　　の解説を求める傾向が見られるが、こうした要求に対してどのような
洋）こ術館の展覧会は、巡回展に出品された106点の作品のうち、聖　　　　形で応じるかについても、本展はひとつの反省点を提供したと、1え
杯を中心とした63点によって構成された，　　　　　　　　　　　　　　　　よう
　国、”1西洋i｛＝術館｛の展覧会は、しかし、日本の観客がキリスト教の　　　　展覧会の主題が単に美術史の領域に留まらず、作品の宗教的な
典礼）こ術にも、また西洋の中世金［美そ］『にもほとんど知識がないと　　　　背景や金に美術の特殊な技法も含んでいたために、本展の企画に
いうことを前提として、全く新たなコンセプトによって組み、［tlてll’tす必　　　　あたっては、）こ術史の分野だけではなく、国内外の金1芙術家や、
要があったドイツの巡回展は基本的に制作年fCにしたがって構成　　　カトリック教会とルーテル派教会双方の神学者の協力を仰ぎ、1日i雀
されていたが、本展ではこの構成を解体し、それぞれ（1）聖杯を中　　　　な記述を期しながら作業を進める必要があった　その際、カトリック
心とする1川1［教会）諭‖：の意味と機能、（2）中llヒ金1英術0）技法と造　　　　とプロテスタントの教会では基礎的な教会用語1こ川違が！Llられ、ま
形的な特質、（3）聖‡／〈の基本的な形体とその歴史的な変遷、（4）宗　　　た金1：技法に関する用語には、西洋とIMsでは金11そのものの概念
教的な機能を前提とした聖杯の図像構成の特色、（5）プロテスタント　　　の相違に由来する剛齢が認められたこれらの問題点は、各ノ∫面
化された近lll教会による中1Llの典礼美術の継承、を1三題とするセク　　　　の協力者の方々の適切な助i　i’により、ひとつずつ解決をはかるほか
ションを設け、それぞれの．i三題に応じて出品作を分類し、展示を行　　　　はなかった
なった　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本展は）ミ術館ではなく、教会を共催者とすることで特色ある展覧
　展・llに際して留意すべきことは、次の2点が考えられた，まずひと　　　会となったが、教会との共同作業に関してもいくつか反省点を挙げる
つには、各セクションのi三題に応じた作品鑑賞には、多くの予備知識　　　　ことができる．とりわけ、カタログ図版のほとんどがモノクロームになっ
が必要とされるという点・ふたつ目は、出品作ll”Tlがいずれも小寸で、　　　てしまったことと、出品作品の｝り〒蔵教会を具体的に表己できなかった
い
ことは、教会側の時間的・人的lljl」約や作品保安上の問題からやむ　　　　Upon　the　reunification　of　Gern）any．　itl　l990，　West　German　art　hist（）rians
をえなかったとは。「え、惜しまれる点である，，　　　　　　　　　　　　　began　su「veys　of　a「t　w（，「k　holdil19s　that「emailled　in　East　Ge「mal1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　churches．　This　exhibition　evolved　as　a　resLilt　of　those　studies　and　was
なお・桃では4年にわたるYl∫澗g」剛1・金1：美術にさまざまな形　・。ld　w・・h・h。。・m。・・。、，、，（・，。ill1，，・＿r，　w、，rk、　u、ua、；、ee。、1）
で関わる15、16111：紀の版ll｝liを購人することができた。これらの版IIII．i　　　churches　to　Jiハpanese　audien（’et　il）the　form（）f　an　exhibition．　UTIIike
は、tli　ii　1：の金llk術と近代的な〕C術のジャンルに属する版llllDミ術と　　　　most　exhibitior）s　wt）ere　co－organizt’rs　are　other　museums，　ill　this　case
の関連に注意を促すため、本展でも参考作品として展示されたが、　　　Ch「istian　chu「cl｜es　we「e　exhibiti（｝n　co〔o「9al｜ize「s’and　all　of　the
剛に、ll・1端羊美術館の版plliコレクシ・ンに興・㈱轍剖Hえ　：：：1蕊㍑ll蒜三1：ll：1：「k　items．　1）「eserved　in　the　va「i°us
ることになったと思われる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Within　the　Chllrch　pr（》vince　of　Saxony，　Germall　churclコes　that　are
　　また会期中σ）7月23日には展覧会に附’随して、「グレゴリオ聖歌とド　　　　now　collside「ed　majo「exall1Ples　c）f　Gothic　and　Ronianesque　art　were
イッ・コラーJレの連続性1と題されたレクチャー・コンサートが、卿；（　b”ilt°ne　afte「the°the「du「i”g．J　the　High　Medieval　p・・i・d・M・t・lw・rk
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　aπSWere　develoP（・d　as　pilrt　Of　the　a（lor川ll酬Of　theSe　llew　chUrcheS．
芸術大学の瀧井敬子氏の企1由｜によって行なわれた。このコンサート　　　　Then　the　province（｝f　SEIXOIIY　becam（、　the　center　of　the　Lutherail
は、i：として1　li　・lll：教．会と近世プロテスタント教会の典礼r『楽の連続　　　　Reformation　m（）velllent　in　the　l〔ith　century，　and　the　medieval　arts　that
性と変容を｝三題として取りヒげたもので、展覧会のi三題にも適い、ま　　　　had　been　c「eated　P「io「to　the　Refo「matioll　we「e　inhe「ited　aiid　used　by
た1選　ll樋常のコンサートでは⊥収吐げられることの少ないものであ　the　l’e竺chu「ches　based°n　the　Evang．　elical　d°ct「il’e・Th；・xhibiti・Ti…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　organlzer　chur〔’hes　are　the　lnodern－day　representatlves　of　vanous
ったため、好評をもって迎えられたことを付け加えておきたい。　　　　　　phases　in　tl）（lt　historical　development，　With　the　aim　of　explaining　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（川辺幹之助）　　churches’role　as　preservers　and　inheritors　of　these　art　works、　these
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　churches　held　a　traveling　ex｝1ibition　of　metalwork　arts　il12001－2002，
［カタログ］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　using　as　their　venue　the　churches　of　Magdebtirg．、Wittellberg，　and
責任編集：川辺幹之助、ベッティーナ・ザイデルヘルム　　　　　　　　　　　　　Quedlinburg・These　exhibitions　incklded　many　art　works　w｝lich　had　not
酬1：Hl辺幹之助　　　　　　　　　　　　　　been　p・bli・ly　di・pl・y・・l　p・i・r　t・the　new　pc・st－1990・rt・hi・t・・i・・al　s・rvey・・
エ。セイ榊三、　　　　　　　　　　　　　The　exhibiti・・held・t　the　NMWA　incltided　63　w・rk…mainly　ch・li・・s・
はじめにH｜辺幹之助、べ、，ティーナ．ザイデルヘルム　　　　　　selec‘ed　f「°m　the　1°6　w・rk・th・t　we・e　di・play・d　in　th・e・hibi・i・）・i・
㌘㌫惣欝の中1・t，k－ati－一一ついてべGe＝W…h・b・t…w・・h・ld　with・h－d・・s…d・・9・h・・J・pan・se
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　art　vlewers　had　almost　no　kn〈）wledge　ol　Olristiξm　iiturgical　arts，　or　of
中111Jの金細：と蹴会ll｛品…・Sr，についてヨノ’ン’ミヒャエル’ブリ・ツ　　　w・・・・…mediev・l　m。・。l　w。rks　i。　gene，。1．・This　i、，。a。・・ha，、n　e、，i，ely
85°fl：・　1・聖杯1よこのように作られたエアハルト’ブレポール　　　　　new・・nc・pt，・ne　that　diff。，ed　f，。m　the。。11c。pt。f　the　e。hibiti。ns　li）eld
聖餐を理解するために　ライムント’ブリユーム　　　　　　　　　　　　　　　　　in　German　churches　where　the　audier］ce　was　faniiliar　with　the　art　forrns，
ルターの宗教改1‘1”：にお（ナる聖餐と聖餐聖具：ilt　li｝：と比べて・なにが変わったか・　　　　was　necessary　for　the　T（）kyo　exhibition．　While　the　German　exhibitions
変わらなか’）たか　徳善義和　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　had　displayed　the　art　works　essentially　il｜chrono］ogical　order，　for　the
ザクセン教会地域に保存されてきた典礼具の機能と意：味、その歴史　ベッティ　　　　NMWA　exhibition　the　wc）rks　were　orgaiiized　thematically，　rather　than
一 ナ・ザイデルヘルム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　chronologically，　and　arranged　in　five　theinatic　sections，　These　sectiolls
中IH：　，iく期と近11ir初期の金1：丈術と銅版lttli川辺幹之助　　　　　　　　　　　　　were　l）the　meal）illEJ　ai）d　fllnction　of　niedieval　liturgical　arts，　focug．　illg
制作：コギト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　on　the　chalice，2）the　special　characteristics　of　tecllIlique　and　form　in
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　medieval　nletalw（）rk　arts，3）the　basic　chalice　forms　and　changes　il）
作、1、llll継・展，Jこ：川迦運　　　　　　　　　　　　　th・se　f・rms・ve・time・　4）・p・・i・1・haract・・i・ti…f・h・li・e　d…rative
錫設営：鯨スタデオ　　　　　　　　　　　　ic°1）°g「aphy　ba・ed・・…eligi…functi・n・　and　5）th・i・he・itance・l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　medieval　liturgical　art　by　pre－modern　Evangelical　churches．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　following　two　poillts　were　kept　ill　mind　when　the　display　was
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　planned．　First，　a　large　amount　of　preparative　knowledge　was　necessary
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　＊　＊　　　　　　f・・th。．i。w。，　t。　apP，eci、t。　the　a，t　w。rk，　i。　each　them。ti。　divisi（）ll．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Second，　all　of　the　displayed　works　were　small　in　scale　and　their　basic
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　physicar　types　did　I）ot　vary　greatly，　with　each　work　distinguished　by
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　specific　detailed　iconography　or　formative　elements．　Thus　it　was
Is
alltk・ipated　that　simply　grouping　the　works　and　displaying　them　would　　　　Erhard　Brepohl，“卜low　a　Chalice　was　Made　850　Years　Ago”
（T　reate　a　monotonous　exhibition．　As　a　result，　each　section　was　　　　Reimund　BIUhm，“Understanding　the　Christian　Rite　ofCommuni（）バ
accoml）anied　by　a　number　of　large－scale　enlargements　of　object　details　　　　Tokuzen　Yoshikazu，‘℃ommunion　and　Communion　lmplements　il｜the
and　lengthy　explanatory　texts，　resulting　in　an　extremely　large　number　of　　　　Lutheran　Reformation：Rupture　and　Col）til）uitY　from　th（’Me（iievai
。．pl。。at。ry、P。nel、　di、p1。y。d。1。Ilg・id・the　a・t　w・・k・．　　　　　Pe「i°d”
。、11∴1∵1蒜罐1蒜1㍑「ぽ＝∴：el＝：：撫蹴；1惣ep＝n’Meaning’and　Hist°「y°f　Litu「gical
・・1dud・d　q・i・・a・・w　w・・sa・d・・w・・agene・ally・av・rg・！・　・K・…en…1　麟瓢，認認監＝瓢：ご「t　and　Eng「E’vi”g　f「°in　the　1．ate
cxhibition，　while　many　expressed　bewilderment．　This　bewllderment　　　　　　　　　　　　．
w。s　m。i。1y　b。、ed。n・h。　f。。t　th。・・he　e。pl。n、t。・y・panel・w・・e　placed・・　p「°duced　by　C°g’t°lnc・
－nsid・・abl・di・tance　f・・m　th・di・pl・y　ca・e・，　t・all・w　visit°「s　t°see　　T，an・p・rt・ti・n　and　i・・t・11・ti・n・NipP・・E・p・e・・
the　small　three－dimensional　forms　inside　the　cases，　and　not　to　interlere
w、，h，he　d、、pl、y。，。，het、，，．…、meant　th。，．・，・，。，s　w。，e　n。t。lw。y、・。lly　Display：T°ky°Studi°
aware　of　the　relationship　between　specific　panels　and　the　art　works．　ln
general，　there　has　been　a　trend　in　recent　years　for　exhibition　visitors　to
seek　lnore　explanatory　information　about　an　art　work，　not　simply　view
the　art　works　themselves．　This　exhibition　can　be　said　to　have　provided
olle　possible　response　to　this　demand．
　　The　subject　of　the　exhibition　was　not　simply　an　art　historical　matter，　it
also　included　both　t｝〕e　religious　background　of　the　art　works　and　the
spccial　techniques　used　in　metalwork　arts．　Hence　the　organizers　sought
the　cooperation　of　not　only　art　historians，　but　also　of　metalwork　artists
both　in　and　out　of　Japan　and　theologians　from　both　Catholic　and
Evangelical　Lutheran　churches．　Their　assistance　advanced　the
development　ol　the　project　and　ensured　correct　label　information．
1）ui’inl」the　exhibition　preparation　process　it　became　apparent　that　there
were　differences　in　the　basic　church　vocabulary　of　the　Catholic　and
Evangelical　churches，　and　similarly，　discrepancies　caused　by　different
concepts　of　metal　work　in　Japan　and　the　wesしThese　problems　had　to
be　soived　one　by（）ne　with　the　help　of　the　various　people　lending　their
assistance　to　the　planning　Process．
　　This　exhibition　was　also　speciaいn　that　its　co－organizers　were
chllrches　rather　than　other　museums　and　some　issues　regarding
working　with　churches　can　be　suggested．　The　majority　of　the　art　object
photographs　in　the　catalogue　are　in　black　and　white．　Color　photographs
wいrい11（）tavailable　because　of　time　and　staffing　difficulties　at　the
Evangelical　Churches，　and　the　origina［owner　churches　are　not
sPい（’ifically　named　because　of　owner　privacy　issues・
　　Duritis，　the　fou卜year　planning　period　for　this　exhibition，　the　NMWA
l川rchased　a　number　of　l5th　and　l6th　century　prints　related　in　various
ways　to　Inetalwork．　These　prillts　were　displayed　in　the　exhibition　as
rいlerいnce　works，　which　encouraged　visitors　to　consider　the　connections
betwecn　medieval　meta］arts　and　print　arts，　especially　engravings　and
いtchings，　that　are　considered　a　modern　art　genre，　along　with　providing
am　opportunity　for　the　museum　to　add　some　fascinating　and　unusual
wOrks　to　its　print　c（）11ec：tion．
　　　ln　c《）njunction　with　the　exhibition，　Keiko　Takii　of　Tokyo　National
Ullivcrsity（1）l　Fine　Arts　and　Music　led　a　concert　and　lecture　program
entilledト‘The　Relationship　between　Gregorian　Chant　and　German
Choralゼon　July　23rd　at　the　museum．　The　works　performed　in　the
c〔）tlc（irt　were　chc）sen　to　highlight　the　connections　and　differences
betweいn　the　medieva川iturgical　music　and　that　of　the　pre－modern
I’rotes　tant　church．　The　program　was　favorably　received，　given　that　its
al）］）ro［）riateness　to　exhibition　themes　and　the　fact　that　the　selected
works　are　rarely　perf（）rmed　in　ordinary　concerts．　（Mikinosuke　Tanabe）
［Cataloglle（Japanese－German　bilingual　edition）］
Edited　1）y　Mikinosuke　Tanabe，　Bettina　Seyderheim
E．gS　avs：
Mikinosuke　Tanabe　and　Bettina　Seyderheim，“Preface“
B（．コttina　Seyderheim，“Medieval　Art　in　the　Evangelical　Churches　of
Saxony　Province：1ntroduction　to　the　Exhibition　and　its　Themes”
Johalm　Michael　Fritz，“lntroduction　to　the　Arts　of　the　Medieval
Goldsmith　and　Meta1　Works　in　the　Exhibition”
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FUn　with　Collection
建’築探険　　ぐるぐるめぐるル・コルビュジエの）こ術館
F川lwith　Collection
Investigating　Architecture－Cit’（’lil）9　throllgh　L（・Corl川sieゼs　Mtiseum
フご‖月：200，1f卜（～ll29日t－9月511
1：催：川、’～1西i’1，）ミ〒’lll館
Organizer：Nati（mal　Museum（’f～～ノestern　Art
黄術館には何を見に行きますか？
Fun
、wLth
COしし■ctしon
　　　　　　　　　国立西洋美術館
　　　　　　　　　2004⊇6、、29；，：9R5，，
くるく’るめくるル・コルビpジエの黄術館　　’t．．．．　　．．，．
Fしmwith　Collecti（）nは、1KI、ン1西洋美術愈］の所蔵作品を叩心に、子ど　　　　構成による資料展示を行なった　さじ）に、建築家による解説ツアー、
もから人人までを対象とする小企lllli展で、）こ術作品をより身近なもの　　　　講演会、創作・体験プログラムなどを実施した
として理解し、楽しんでもらうことをU的としているが、今川は美術作　　　　　今川はテーマが建築であったことにより、〕庭術愛好者とは異なる新
品そのものではなく、それらが展示される建物をテーマとした人々　　　たな来館者層を発掘することができた．また、当館を頻繁に利用し
が）こ術館を利川するとき、そこでの体験は利川者を取り巻く様々な　　　　ている来館者からは、これまで無意識のうちに見過ごしていた美術
要素から成り1：tlっており、建築は物理的な要素として、利川者の作品　　　　館の空間を，意識して見ることのできる興ll未深い企画であったという
鑑賞に影響を’j一えている　つまり、展示される空間や照明によ｝）、同　　　　評価を得ることもできた　従来の建築の展覧会と異なり、図面ではな
じ伯柵｜でも異なる印象を受けるのである‘本企画では、建物の空間　　　　く実物の中でその空間を｛次元のものとして体験する、同時に建築
構成や、細部の造作など、作品鑑賞の環境としての）こ術館建築を意　　　　の機能を確認することができたという点で意義深い企画となった、
識的に体験する機会を提供すると同時に、近代建築の1，：匠ル・コル　　　　現代社会において、k一術館建築は過去の聖堂や、狩1二建築（こ匹敵す
ビュジエが設計した数少ない美術館のひとつである本館θ）魅力を　　　　るモニュメントとしての側加を有している　しかし、聖堂や、｝三社がそ
紹介した．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うであるように、）こ術館もその独自の目的や機能を満たす建物でな
　フランスの建築家ル・コルビュジエが設計した当美術館の本館　　　　ければならない　今回の企画を通じて、利llj　K’の、Z場から理想的な
は、今から45年前に竣1’：したル・コルビュジエは、20　lll：紀を代表す　　　　Xl・術hl漫築とはll・∫か、ということを考える機会を提供することができ
る建築家として、フランスを中心に多くの建築物を設計している　代　　　　たのではないかと考える．
表的な建物には、1927年のジュネーヴの国際連盟本部、ポワッシイ　　　　最後に、本館建築について建設’1］時の貴屯な情報と本企IIIIiへの
のヴィラ・サヴォア（1929－31）、マルセイユのユニテ・ダビタシヨン　　　助1「をくださった1擦i木忠善氏に、また、企llhi全般にわたって多大なご
（1947－52）・ロンシャンの」｛1｛堂（1950－54）などがある・ル・コルビュジエ　　　　協ノJをいただいた建築家のヨコミゾマコト、鈴木1川lllj氏に感謝申し
の建築の特徴には、人間中心ヒ義の思想のもとに身体を建築の尺　　　　ヒげる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時島洋力
度とする独自のモデュロール、また、彼が提唱した近代建築のh：原
則と，　1’われる、1）ピロティ、2）屋ヒ庭園、3）1’i由な・ド面、4）自由な立　　　　Lワークシード
111i、5）水平連続窓（独立骨糸旧などがある．　　　　　　　　　　　　　執筆’編集：鈴木1り」（建築家｝詩島洋∫・藤1日T’織・佐藤厚r咽lt／1［陪臼こ術
剛・もこれらの特徴を鋭することができる編撒45年が　1澱1：≧酬i
経過し、幾たびかの改修工事の末に竣・」1当初のデザインとは異なる　　　　会場設営凍京スタデォ
部分も出てきている．そこで、本企画の準備段階で、建築家の藤木
U噛氏の協力を得て本館の現状を検証した、その結果、ル・コルビ
ュジエが提案した照明方法、ピロティ、壁面の造作、展示室の．・部　　　　　　　　　　　　　＊　　　＊　　　＊
などに変更や改修があったものの、基本的には当初のデザインが保
たれていることを確認することができた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The∫う川tθith　Co〃c」（’tiOll　series　of　exhibitions　is　a］1　Eiiinttal　sαies　of　sll’lall一
　ル・コルビュジエの思想が、本館の中でどのようにいかされ、それ　　　　scale　exhibition．s　orgar）ized　t（）featut－e　art　works　il）　the　NMWA　c。11ec’ti（m
によ’）てどのような空間が構築されたのかを紹介するために、Dモ　　　　and　to　provide　a（iults　and　childi“en　with　an　opportしmity　to　become
デュロール、2）ピロティ、3）柱構造、4）［（il遊ク巨問、5）屋ヒをlli心に、そ　　　　familiEi「with・enjoy・and　tinde「stand　those　a「t　wo「ks・’「his　yea「’s
れら・・特徴を竺・確認できる糸】イント・およびそれ以夕tの　＝ll、le蒜；1忽「11ell｝lll∴ltl＝ご1：蕊ll：烈
小さな特徴など16のスポットを取りヒげ、それを記した無料のパンフ　　　　museum　visitors　an　understanding　of　how　the　physical　elelnents　of　the
レットを川意した、企画の中心は、来館．者がこのパンフレットをたより　　　　architecture　influence　visitors　when　they　look　at　the　art　works　within　the
に本館を巡り、その空間や糸IHかな造作を体験・体感することであっ　　　buildin9’A　simple　examPle　can　be　seen　in　how　va「iations　il’）lightin9
たま酷設睡の1室では・・レ・コルビュジエの思想と撒　1二ごぽ織蕊11蕊。愁忽淵1き蒜
設（基本設計図、模∫『‖、設、ltlの経緯に関する文献資料）という一堵1≦　　　offered　visit（）rs　a　chance　to　col’）SC：iously　experience　the　spatial
c（っmposition　of　the　building，　examine　details　of　its　finishing，　and　　　　experience　a　structure　as　a　three－dimensional　reality　and　to　learn　about
consider　the　art　mllseum　architecture　as　the　environment　for　viewing　art　　　　the　functions　ol　architecture，　which　made　this　program　extremely
objecセs．　The　exhibition　also　sottght　to　introduce　the　fascinating　　　　meaningful」n　contemporary　society，　art　museum　architecture　carries　a
elements　of　the　Main　Building　itself、　one　of　the　few　art　museum　　　　　sense　of“monument”similar　to　the　sacred　halls　and　reiigious　buildings
btiildings　desiglled　by　the　great　modern　architect　Le　Corbusier（1887－　　　　　　of　the　past．　Just　as　in　the　case　of　sacred　halls　and　religious　structures、
1965）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　art　museum　requires　architecture　that　fulfills　its　specific　aims　and
　　The　NMWA　Main　Building，　designed　by　the　French　architect　Le　　　　functions．　This　exhibition　sought　to　provide　visitors　with　an　opportunity
Corbusier、　was　bui｜t　some　45　years　ago．　Le　Corbusier　was　one　of　the　　　　　to　consider　what　constitutes　ideal　art　museum　architecture　lr（．）Tn　the
major　20th　centuly　architects　and　the　majority　of　his　buildings　are　in　　　　user’s　standpoint．
Frallce．　His　most　famoしls　w（．）rks　inclu（1e　the　League　of　Nations　Building　　　　　　Finally，　the　author　would　Uke　to　express　her　sincere～1ppreciation　to
in　Geneva，　Switzerl～md（1927），　the　Vma　Savoye　ilコPoissy，　France（1929－　　　　Tadayoshi　Fujiki　for　his　important　information　about　the　Main　Building’s
：3　1），the　Unite　d’habitatio「］in　Marseille，　France（1947－52），　and　the　Notre　　　　　architectし1re　and　construction　during　the　Main　Building’s　forlnative
Dame　du　Haut　ill　Ronchamp、　Franc：e（1950－54）．　Le　Corbusieピs　　　　　period，　and　his　helpful　advice　on　the　project，　and　to　architects　Makoto
architecture　is　characterized　by　his　focus　on　a　unique　humanistically　　　　Yokomizo　and　Akira　Suzuki　for　their　great　help　with　the　overall　project．
based　hum～m－sized　modular　I｜leasure　and　his　owll　Five　Principles　of　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Yoko　Terashima）
Modern　Architecture、　namely　l）Pilotis（pillars），2）Rooftop　gardens，3）
Free　flat　surfaces、4）Free　standillg　surfaces．　and　5）Separation　of
structural　fralne　an（1　walls．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Worksheetj
　　While　these　chal・acteristics　are　all　visible　in　the　NMWA　Maill　Building　　　　Written　and　edited　by：Akira　Suzuki（Architect），　Yoko　Terashima，　Chio｝’i
，，m。tu1“。、，ari（）。s，。P。i，、nd，，・＿・i。。　P，。1。ctl　c・nduc・・d　i・・he　45　F”jita，　Atsuk°S？t°（G；rst　Cu「at°「・NMWA）
，。。，s　si，1c。　i，、　c、、lls，，u。，i（川h。v。1。d，。　sec・i。ns　tha・diff。，1・。m　L・　p「（’duced　by：Hi「°n°「1°°ka
llllllll，1ぽlrlぽ㍑Jl1鷺、ζ囎lll惣蒜ご⊥1㌫㌫　…pl・y・…ky・S・・d・・
statc　of　the　Main　Building．　This　study　confirmed　the　basic　preservation
・fLe　C・rbusier’s・riginal　deSign　in　the　gallery　SpaCe，　alth・Ugh　S・me
challgいs　have　been　made　to　the　lighting　methods、　the　pilotis　and　wall
lormatiOn介
　　ln　ord¶r　to　explain　how　Le　Corbusieビs　thoughts　and　aesthetics　are
reflやcted　ill　the　Main　Bllilding，16elements　were　chosen　and　explained
in　a　fr（　i（，1）Elmph｜et．　These　l6elements　focused　on　l）modules，2）pilotis・
3）pilいr（・on．str・uctioll、4）circulatory　spaces、　and　5）1・’oOftOPS，　with　each
poin｜individti～dly　detailed　and　explained．　The　exhibition　prolect　thus
maiii1N’collsisted　o川1e　visitor，　armed　with　the　free　paml）hlet，　walking
nvotind　the　Main　Buildings，　and　experiencing　the　structural　details　and
1　PIK一いs　formed　by　the　architecture．　In　additkon　a　display　of　models　and
P川lels　to　c・xpl～1in　Le　Corbusier’s　l〕hilos（，phy　was　setしlp　in　a　Permanent
Exhibiti↓）n　gallery，　along　with　details　of　the　Main　Building’s　construction
（illcIU〔li［｜g　basic　lっlans、　scale　Illodels，　and　documelltation　regarding　the
mlls（・um’s　construction）．　Related　programs　were　held，　including
lいctut’es．　explanatory　tours　led　by　architects，　creative　and　experiential
w・）rkshOPs．
　　This　program　focusing　on　architecture　attracted　a　new　audience
gf　rol　Ll｝to　the　museum，　different　from　the　NMWA’s　standard　audience　of
art　lovers．　Further、　positive　feedbackstatillg　it　was　a　fascinating　program
was　also　l’eceived　from　visitors　who　had　been　in　the　mus　eum　many
ti］11cis　before，　but　had　previously　overlo（〕ked　the　rn　useum’s〔architectural
sl）acいs．　h｜stead　of　relying　s（’）lely　oll　archit（・℃tural　plans　lik（・other
archik・cture　exhibitions　this　program　all（｝wed　visitors　to　Pllysically
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マtイス展　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Henri　Matisse　i・，，．；．．．，VLn，1∵
Matisse：Proccss／Variati（）n
1「～貝川：200・1fド9，j1011－12月12日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
川崔：川i’ノ1西ir）ミ術角’i読売新り｝1社　NllK　NIIKプロモーション
人場者数：．15］，105人
Duration：10Sel）tembur－12DeceTnbcr，2004
PromotionS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
マテfス墾耀簸
本展は、20世紀を代表する1由隊のひとりであるアンリ・マティスの作　　　　の点では、展覧会のあり方などを、改めて考える機会ともなった，
品を紹介するものであった，しかし、作品を年代順に並べるような回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（川中ll：、と）
顧展とはせず特定の問題に焦点を当てたテーマ展として構成され　　　　［カタログ．・
た取りヒげたテーマは、「ヴァリエーション」（変奏）と「プロセス」　　　編集：田中IE之’ノ」｛r知香
臓）という問題一（・このふたつのコンセプトからマテ・スの制と　；㍑讐：ス働＿の撚イザヘル．モ，．フ，ンテーヌ
そσ）表現を探求しようとするものであったそれによって、1｝tに名品　　　　過1・liにある絵1由iノこ野矢ll香
鑑賞のための展示とするのではなく、マティスの制作の様相を明ら　　　　マティスの彫刻における1プロセス．」ン．背中．、あるいは1il吊りの彫亥｜j
かにするとともに、作品の成立をめぐる問題を多角的に示す内容の　　　　田中IE之
展覧会とするものとなった。このようなテーマを取り上げた展覧会は、　　　制作：DNPアーカイヴ’コA
l蝋こおいてさえ渡撫く・世界的に見ても初めての試みであつ　作1端澱州樋運
たと言える／t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場設営：東京スタデオ
　ひとつの同じ対象を幾通りにも描き分けていく「ヴァリエーション」
は、その様相を微妙に変えつつも常にマティスの作品に見られる重
要な要素となっていた。また、自身の制作中の姿を描いた自画像や、　　　　　　　　　　　　　＊　　　　＊　　　　＊
制作過程における作品の変容を記録した写真、そして制作の過程
をそのまま残したかのような・見「未完成」にも思われる作品などか
らうかがえるように、制作の過程（「プロセス」）への意1識もまた、マテ　　　This　exhibition（lisPlayed　the　w°「ks　of　Hen「i　Matisse’amaj°「20th
・スに常につきまとっていた問題であったこれらの問題とテーマを　三工㍑蕊ご：蹴㌶lllぽlll慧漂1忠1諜
より明確に観覧者に伝えるために、会場には、作品の複製図版や写　　　　exhibition　f（）cused　oll　specihc　topics．　The　thel｜les　chosen　were
真資料のパネルを数多く掲示し、また制作中のマティスの姿を映し　　　“va「iati°n“ai）d“｜）「ocess・”and　the　exhibitioll　was　al｜exam“1il）atiol）of
た映像も見せるなどの」：夫を凝らした。従来マティスは、一般的には　　　　MatisseすW（）「ks　alld　his　eXP「essi°1コ．in　tcコ「ms°l　t｝lese　c°lx：el）ts’Tl｜us’this
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WaS　nOt　Slmply　al）eXhit）ition　designe（1　for　ViSitors　tO　vleW　filmOUS　art
「色彩の美しさ」や「装飾性」を買賛され、またその深刻さの見られ　　　works．　Instead，　the　exhibiti。n　s。しlght　t。　ckirify　vari（）us　aspects。f
ない「llll闊達な「一・見簡単そうな」描写を評価されてきたが、今liilの　　　　Matisse’s　creative　prc）cess，　while　als。1）resel’lting　the　multidimensional
展覧会は、そのようなマティス像とは全く異なる画家マティスを示す　　　　iss　ues　su「「ounding　the　c「eation　of　a「t　wo「ks・　SLtch　a　theinatic　app「oach
ことができたと思う．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！oMatisse’S　w°「ks　has　not　been　s〔en　i．ll　eithe「Eu「°Pe°「．Ame「ica’and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　indeed、　this　could　be　said　to　be　the　first　experilnent　of　lts　kind　in　the
　開催にあたっては、ポンピドゥーセンター・国立近代美術館および　　　　world，
マティスのご遺族からの全面的な協ノJを得て、数多くの作品が出品　　　　　The　c・n（：el）t　of　LLvariati（）n．”the　t’epeate（1　depiction　of　the　same
されたほか、アメリカ、ロシア、ドイツ、スイスなどIH：界各国の美術∬｛や　　　　sublectjs　esselltial　fo「an　uiide「st｛1ndmg　of　Matiss　e’s　a「t　wo「ks’
コレクターからも多大な協ノJを得ることができた・展覧会の企1・i｜］・J　麗㍑，ぽ1惣、1；蕊三蕊：當二’㍑1隠㌔ell
容に関しても、内外の劇lll家からも高く評価され、カタログおよびそ　　　　work、　or　works　that　apl）ear　at　fi、rst　gla｜lce　t（）have　been　left　ill～m
のフランス語訳は、海外の研究者からも取り寄せの依頼が届いた、、　　　　“incoinplete”　state、　or　phot｛）graphs　recording　the　chang．　es　that　occur　in
　　s般の観覧者の方々からも、また㌧～1門家の方々からも高い評価を　　　　an　a「t　wo「k　th「°ugh　its　c「eatic）「l　P「ocess’all　ca「1　be　l（，und　m　Matisse’s
得ることができ、蹴会として1ま成功であったと思う・しかし、他方で　1㌶1（ぷ隠ll溜1∵蹴ぽ1㌶㍑ぽ1∵、1：
は、「漉蓄を聞きに来たのではない」という批判もあり、このような作品　　　　of　art　works（）r　I）hotographic　materials　were　arrallged　in　the　galleries，
を分析的に見せる企画性をもった展覧会よりも、単なる回顧展を望む　　　　along　with　film　footage　of　Matisse　creating　art　works・Matisse　has　loll9
声があったことも確かである。作品を知的、理性的に、何らかのコン　　　　been．admi「ed　fo「t｝1e　beaしlty　of　his　c°l°「s　and　his．　dec（）「ative　qu『lities’
テクストのなかで考えながら見ることよV〕も、1点1点を孤立させて「名　麗、㌶、li；忽1∵蕊。蕊、il，慧，：1㌫i＝蒜llll
品鑑賞」したいと望む人々が決して少なくないことが実感された、．tそ　　　　revealed　Matisse　as　a　painter　completely　different　fr（）m　such　former
19
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骸難．i11．㍑　　：・い　・1・／t　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ　　1「
1ピ，　i　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　i‘　’・・、㎞
in）ages　of　the　artist．
　　The　exhibition　was｝〕lessed　with　the　complete　c（）operation　of　the
MllsCe　national　d’art　Inoderne，　Centre　Georges　Pompidou、　and　Matisse’s
heirs、　and　received　great　support　fr（）m　the　manyぐollectors　and
n）useulns　worldwide　that　lent　w（）rks　to　the　exhibitiol1．　The　exhibition
cユ川（’cpt　was　highly　praised　by　specialists　both　irl　and　out　of　Japan．
Many　overseas　sch《）lars　have　requested　the　catalogue　and　its　French
translation．
　　Thいexhibitiolコctll）be　deeme（l　a　success　given　the　l）raise　received
from　both　genel’al　visitor　and　specialist　scholars．　However，　criticism
such　as“l　did　not（・ome　to　attelld　a　schoolroom　session！”was　also
received，　and　clearly　there　are　those　who　want　standard　retrospective
uxhibitiolls　rather　thall　this　type　of　analytical　approach　to　the　art　works．
lt　se¶ms　that　there　are　still℃onsi（lerable　mlmbers　of　l）eople　who　want
masterpiece　appreciatiolゴ’viewing　each　art　work　by　itself、　olle　by　one．
rather　thall　displays　ill　which　the　art　works　are　considered　in　some　sol寸
oi’「ati《）tial　or　intel］ectual℃olltext．　Thus　the　exhibitioll　provi〔1ed　an
oppormllity　t（）re－collsider　such　issues　in　the　planning　and　execution　of
exllibi｛i↓）1）s，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Masayuki　Tanaka）
「cdlalogue】
Edit¶d　by　Mas～iyuki　Tanaka　an（l　Chika　Amano
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Pro（hlced　l）y　DNPArchives　Coln．
TmnsPortation　alld　installatioll：NiPPon　Express
DiSplay：Toky（）Studio
2｛｝
ジョルジJt．・ド・ラ・トゥール　　光と闇（力川界
GeorgeS　dc　Liピ1’Our
Zこ‖Uj：2005｛卜3月8日一5月2911
iJ．催：ll・いノ1西cl．）ミ術館”売売Ui聞社
入、」易F者‡儒：215．061／k
1）llratk，11：8Mai℃h－29　May，2005
0r！gt11）iZいrs：Nati《）llal　Mllseumof　Wcstcrn　Art／Thci　Yomiuri　．Shimbu［l
NUmbいrol　Visit（）rs：245，06／1
現存する真筆とされる作品は僅かに40数点のみという、17’lll紀フラ　　　　示した、’ii館所蔵のジャック・カロ（ラ・トウールと1司時代のロレーヌ公
ンスを代表する画家の稀少な作品を集めた、1　Mg初のllil顧展。没　　　　国の芸術家）の作品群が相応の注目を浴びたこともそれを表わして
後ほぼ2世紀半に渡って忘れ去られ、　20　llfr紀になって忽然と再び姿　　　　いる、
を現わしたラ・トゥールは、その静識な［Illi面と特5更な経歴ゆえに近年　　　　　他ノ∫、開催期間中に会場に隣接して設けられたマルチ・メディア・
肚界的な知名度をもつに至っていたが、我が国での一般的な認知　　　　コーナーや図，1｝：閲覧コーナー、さらに711TIにおよぶ「ジョルジュ・ド・
度は未だに低かった．今回の展覧会はそうした乖離を埋めるべく企　　　　ラ・トゥールと17ill：紀フランス」と題した連続講演会、3夜にわたり催さ
画されたものである　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れたフランスのll「楽器合奏団「ル・ポエム・アルモニーク」による演奏
　企画の具体的経過に関しては様々な機会に詳述しているのであ　　　会『ラ・トゥールの聴いた響きを求めて』などの附属企画はいずれも
えてlfil複を避けるが、展覧会開催を可能とした最も重要な契機が、　　　大変な好評を博したただし、マルチ・メディアの設置や海外からの
2003年度に国、k西洋美術館が行なった《聖トマス》の購人であった　　　　アーティスト招聰による「『楽会の開催などは、西洋）こ術館側のノウ・
ことは繰り返して記しておきたい　若き日のラ・トゥールの傑作である　　　　ハウの欠如やマン・パワーの不足もあって困難を極めたことは付記し
この貴碇な作品が当館のコレクションに加わることがなければ、僅か　　　　ておきたい。今後このような試みをする場合は、それに見合うだけの
1年余の準備期ll・Uでこの規模の「ラ・トゥール展」が実現することは　　　　専門スタッフと準備期lllj、資金などの川意が不ll∫欠と思われる
叶わなかったであろう。共同コミッショナーのジャン＝ピエール・キュ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高橋明也）
ザン氏を筆頭に多くの人々が様々な形で協力を示してくれたのも、
美術館のこの具体的な実績が好意をもって受けlkめられたためで　　　　［カタロ列
あることは間違いない，結果として「ラ・トウール展」は、美術館にお　　　　編集：高絢り地
けるコレクシ・ぷ難をはからずも示したことにな戯際に、ナ　嘉∵驚．テ。イ，エ
ント・ヴィック＝シュル＝セイユ・アルビなどの）ミ術館は・西洋X三術館の　　　　闇からの声　高橋明也
所蔵作品の交換貸与を条件としてラ・トウール作品貸出に11∫1意して　　　　ジョルジュ・ラ・トゥール　90歳の才11：し　・　ltlli家（90年前1こ出現した17‖ll紀のlllli
くれた、企1山i展の開催に際しては、；i3．術館それぞれがもつ所蔵作　　　　家）ジヤン・ピエール・キュザン
品がとりわけ意味をもつという当たり前の事実が浮き彫りになったと　　　　2005年のラ’トウー戊レ　loの問　ジャン＝ピエール・キュザン
読る　　　　　　　　　　　　　゜V一ヌのラ’トウール畑∫捌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョルジュ・ラ・トゥール：その生涯と略伝　ディミ1・リ・サルモン
　展示点数からみれば決して大規模な展覧会ではなかったが・そ　　　　ラ．トウ＿ルに基づいてディミトiJ．．H一ルモン
れだけにゆったりとした会場構成ができ・来場者からはむしろ好評を　　　　記憶の場としてo）絵画　ジョルジュ・ドラ・1、ウールの作、ll、の科学ll勺調企
もって迎えられた総点数34点（うち20点近い真作、残りの多くは模　　　　エリザベト・マルタン
作）という構成に関しても、当初危棋していたような否定的な反応は　　　　制作：コギト
少なく、むしろこの作家の作品の稀少性を理解したヒで肯定的なも
のが多かつぼ際、西洋・lf酬・における「オリジナ1レ」と「模作」　鱗㌶：霧㍗
の関連をこれだけはっきりと明示した展覧会は稀であった（多くσ）日
本の展覧会において、そうしたことは曖昧に扱われてきた）展覧会
開催に並行して、関連著作の発行や雑誌・新ll｝1記事、TV・ラジオなど　　　　　　　　　　　　　＊　　　＊　　　＊
の番組を通じ、ラ・トゥール芸術の重要性と本8ミの特殊な内容につい
て繰り返し語ったことが浸透した結果とも考えられる．
　最終的には当初の予想を大きくヒ回る入場者を数えることができ
たが、知名度が必ずしも十分でないオールドマスターの作品展にこ
れだけの人が訪れた事実は、我が国の西洋美術の受容が成熟し
てきたことを如実に示したものであろう、参考出品として控えめに展
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1・繍韻
This　exhibitiol1，　the　first　Georges　de　La　Tourretrospective　held　in　Japan，　　　　　collection　works　by　Jacques　Callot，　a　La　Tour　colltempor《lry　who　was
lcafured　some　of　the　only　400r　s（）paintings　accepted　t（）day　as　by　the　　　　　　an　artist　for　the　Duchy　of　Lorrainejs　further　proof　ol　the　aしldience’s
artist　himself．　La　Tour　was　a　Inajor　l7th　century　French　painter　whose　　　　　understanding　of　western　arヒ
lifc　and　works　were　forgotten　l（）r　almost　two　and　a　ha｜f　centuries　after　　　　　　In　addition　to　the　exhibition　itself，　related　programming　held　during
his　death，　At　the　begilltling　of　the　20th　century　the　art　world　　　　the　exhibition　generated　quite　positive　responses．　These　programs
rediscovered　him　and　he　becaine　renowned　in　the　m（）dern　world，　　　　mcluded　the　multimedia　comer　and　browsing　comer　set　up　by　the
D¶spHe　this　unusual　histo｝y，」apan　remains（me　of　the　few　places　where　　　　　exhibition　galleries，　a　series　of　seven　related　lectures　entitled℃eorges
gelleral　knowledge　of　La　Touris　quite　low．　This　exhibition　was　planned　　　　　de　La　Tourand　17th　Century　France”，and　concerts　entitled“Seeking　the
toclosc　that　gal）in　Japan「s　awarelless　of　La　Tour？s　arts．　　　　　　　　　　　　　　Soしmds　Heard　by　La　Touビheld（）ver　three　evenings　by　the　French　l7th
　　The　detailed　process　of　I）lanning　this　exhibition　has　been　explained　　　　　century　instruments　ensemble“Le　P（）eme　Harmonique”．　Howevel’jt
in　vllrious　other　contexts　and　w川be　omitted　here．　However，　the　fact　　　　Inust　also　be　noted　that　considerable　difficulties　accompanied　the
lllauhe　NMWA　acquisition　of　l．a　Tour’s　St．7ソ～ornas　in　fiscal　year　2003　　　　multimedia　setup　and　the　arrangement　of　concerts　by　overseas
was　all　importaT｜t　impetus　for　the　exhibition　is　noteworthy．　If　the　　　　musicians，　due　to　a　lack　of　know－h（「）w　on　the　NMWA　side　and　a　lackof
Illusclun　had　l｜ot　adde（1　this　inコportant　early　La　Toし1rwork　to　its　　　　overall　manpower」t　is　essential　that　staff，　preparation　time、　and　ful）（ls
colh・clion、　it　surely　would　have　been　impossible　to　plan　this　exhibitiorl　　　　　be　fully　considered　and　prepared　for　any　such　experiments　ill　the
in　shghtly　less　than　a　year，　A　considerable　number　of　individuals　and　　　　fしlture．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Akiya　Takahashi）
ot’lulllizatiolls　gt’aciously　helped　with　the　organizing，　particularly　three
preい1］lillc－，11t　La「lottr　scholars：the　co－commissioner　Jean－Pierre　Cuzin，
his　assistant　Dirnitri　Salmoll、　and　Jacque　Thuillier，　honorable　Professor　　　　　［Catalogue　in　Japarlese（Bilingual　edition　also　available　in　Jal）ar）ese－
al　Coll（・g（de　FrtlnCe．　Their　great，　WhOlehearted　Supl）ort　tOWard　the　　　　FrenCh）l
proi（・℃l　u］id（）しlbtedly　reflects　the　feelin　g．　s　of　specilic　good　wm　held　by　so　　　　　Edited　by　Akiya　Takahashi
l・川ly　t・wards　the　NMWA・r「his　La　T（川「exhibiti°n°「ganizing　p「°cess　Essay，、
c・111imled　the　imP・rtal1…f　El　MU・eum’・p・・mane・・t・・ll・・ti・1）・In　fact・　J、cqu。、Thしiilli。，．』』P・ef・・。・
Ih・・川・・uins・at　Na・t…Vi・一・・r－S・me　and　Albi・・・…9・t・the「s・set　as　　Akiy・T・k・ha・hi，・“V・i・e　f・・m　the　D・・k”
c’un（litions　of　their　La　Tour　loa［1　agreements　that　the　NNIWA　reciprocate　　　　Jean－Pierre　Cuzin，℃eors」es　de　La　Tour：A　young　painter　of　9（）years　old
wilh　r｛・tum　1（）ans．　Thus　we　call　emPhasis　the　fac．t　that　it　is　Pal’tic山arly　　　　　（APail｜ter　aPpeared　90　years　ago）”
imPol・いnt　for　exhibition　or9三Illizers　to　consider　the　chara（：ter　and　the　　　　　J∈an－Pierr（Cuzin，“La　Tour　in　2005：Ten　Questions”
（’olltいxt　of　their　museurn’s　collecti（）n　when　planning　special　exhibitions．　　　　Yoshiki　C）no・“La　Tourin　Lorraine”
　　Th。1．。　T。ur　e。hibiti。n　w。s　by　n・mean・1・・g・when　c・）n・id・・ed　irl　Dimit・i　S・lm…“G…g・・d・L・T・・r・Hi・Life　and　C・・ee・”
，。r、。s。1’・numbe，。f　w。rk、　di，pl。y。d．　Thi，　mea・t　th・t・・M・pe・and　Dimit・i　S・lm°n・　“Afte「LaT°u「”
・一…h・b・・…d・…1…・P・ss・bl・a…ece…dq・t・t・・av…bl・　麗：跳＝1三1；罐；1苺）su「la　Ch「°n°1°gie　de　L々”’t’（’1’：”’‘∫
r｛　’sl－’・fr・・1・・i・it・r・・The・e・hibiti・・c…i・t・・1・f　34　w・「ks（ab°ut　20　Eli、。beth　M、，ti。、　LLp。i。ti，9　a、　Pl、ce、，f　M。m。，y・
lll：i［ilil’1：il㍑1蕊：蕊’llllCl，＝1隠：ll〕lilll㌶二　…ducedbyC…t・1nc・
1・n・・tl・nt　the　exhibiti・・w・・ld　gel・e・ate・eg・tive・eacti・ns・b・t　th・　　T・an・P・rt・・d　lnst・ll・ti…NiPP・・E・p・ess
・・hibiti－tr・cture　w・s・necessary　s（1　that　viewe「s　c°uldしii’del・ltl｝　il）d　the　Di、1，1。y、　T。ky。　S・。di。
mrily　oi’La　T（）ur’s　works．　ln　fact，　lt　is　unusual　for　an　exhibition　ol
wいslいrll　classical　art　to　so　clearly　indicate　the　contlection　between
originaF’and“copゾMost　exhibiti（．）ns　in　Japan　handle　such　questions
in　a　vague　manller．　Related　media　events　such　as　book　publications．
magilzille　and　newspaper　articles、　and　TV　and　radio　programs　held
dut’川g｛he　exhibition白rther　explained　the　importance　of　La　Tour’s　arts
and　the　reasons　behind　the　unusual　exhibition　structure．
　　Fillally，　the　actual　number　of　visitol’S　greatly　exc〔eded　the　expected
llltel）dEii）ce．　The　fact　that　so　rnany　l）eople　visited　an　exhibition　of　a　not
ncccssarily　familiar　Old　Master　painter　indicates　tl｜e　full　maturity　of
」ap《llピs　reception　of　and　appreciatioll　of　western　art　That　considerable
altemti《）ll　was　attracted　by　the　supplemerltary（1　isplay　of　NMWA
22
II反1由i素手苗り蔓示弓；
Prints　and　Drawings　Exhibitions
オランダ・マニエリスム版1山i展
Dutch　Manneris．　t　Prints
1・ミ1り」：200／1イド9戊JlOll－12J」1211
D川’ation：10Sel）tember－12December，2004
Ii（1、Z西洋美術館が所蔵するオランダ・マニエリスムを代表する版画　　　　The　exhibition　featured：37　works　by　major　Dtttch　Mannerist　print　artists
家たちの作品のなかから37点を展示した、，　　　　　　（幸福輝）　　　selected　f「om　the　NMWA　collection’　　　　　　　（Aki「a　K（，fuku）
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hendrik　Goltzuis［1558－1617］　　　　　　　　　　8
ヘンドリク・ホルツィウス［1558－1617］　　　　Life　of　the　Virgin（Cseries　of　6ρlatesl　：　Tfie　　　ヘンドリク・ホルツィウス［1558－1617］
《r聖母の生涯』（6点連作）：受胎告知》　　Circurncisi・n　　　　　　　　《コールンヘルトの削象》
15・・年　“　　　　　認av、、g　　　　　　　l591年頃
エングレーヴィンク　　　　　　　　　　　　　　　　　　465×351mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴfンク’
465×350rnm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1991－3，5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、12（）×320　mm
露鷲；sぽ蹴醐・叉ンドリク．ホルツイウス［1558．1617］榊1＝＝；m／1・・t
15g4　　　　　　　　　　　　　　　　　《『聖母の生涯』（6点連作）：マギの礼拝》　　　E・g…i・g
朧mm　　　　三雛，，ング　　　　牒　mln
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460×350　rnln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
2　　　　　　　　　　　　　　　　　　HendrikGoltzuis［1558－1617］　　　　　　　ヘンドリク・ホルツィウス［1558．1617］
ヘンドリク・ホルツイウス［1558－1617］　　　　〃たo〃／Oe　Virgin（（series　of　6ρ／ates）：　Tア？e　　　《イクシオン》
《『聖母の生涯』（6点連作）：聖母のエリ　　　Ado「ation　of　the”Magi　　　　　　　　　　l588年
ザベツ訪問》　　　　　　認瓢　　　　　　　 工・グ・一ヴ・ング1593イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　460×350mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33｜　mm（II’］：Z歪）
蒜；rl《1ング　　　　　G’1991’：36　　　　　　H・nd・ikG・1・・ui・［1558－1617］
辮蹴認㍊一㌶；㌶＝㌶］》燃＿1）
1593　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1593イド
轍1；19mm　　　　　　元灘rl《：ング　　　　　1・
G，1991－33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘンドリク・ホルツィウス［1558－1617］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hend「ik　G・lt・ui・［1558－1617］　　　《ベルヴェデーレのアポ・ン》
；ンドリク．ホルツィウス［1558．1617］　跳聯＝㍑易鮒me望雛。，ン．
《r÷鰐の4三涯」（6点連作）・剛の礼拝》　1㌫、，，、　　　　　　　・・2・292　mm
§》㍍・ク　　　聯畑　　　　麟；2ご［1558－1617］
　　　　　　　　　．7　Ca・1592麟1職撒一撒蹴；95584617］驚
職V。g　　　　　　三凱一ヴ，ンク　　　　　Il　　　　　、460。350mm　　　　　　　　　　　　　　175×126　mm　　　　　　　　　　　　　　ザカリアス・ドレンド［1561－1604ぱ↓］
∴彊　　　麗＝蹴；場n）　1夢罐徒たち』（10ノ∴ll連イ1…）：
ヘンドリク・ホルツィウス［1558－1617］　　　　1596　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーウイング
《r聖母の輔1」（6点連作）：キVス闇礼》　繋㍑。m　　　　　　’°°mm〔llll径l
l594・ド　　　　　　　　G．1991－・8　　　　　　　　Zacharla・D・lend・［1561－ca・1604］
エングレ＿ヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Christ（an（1　the　Aρosties　Cseries　of　10
465×351mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ10『（ヲS）一一St．　James，　the　Greoter
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engravin9
23
｜｛｝olnm（diameter）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ignus　Caft．　vanルlander）　　　　　　　　　　　　　　　　　24
G・199Hs　　　　　　　　　　　　　　ca．1595－97　　　　　　　　　　　　　　ヤン・サーンレダム［1565頃一1607」
12　　　　　　　　ぽ1㌫m　　　　　　《「7つの惑星の／・li々」（7・1漣作）・1’lllI
ザカリアス．ドレンド［1561．1604頃］　　　　　G1991－：31　　　　　　　　　　　　　　　学芸を支配するユピテル》
《rキ1以トと使徒たち』（1・点連イ乍）・聖　18　　　　　　　蝋一ヴ，ング
ヨハ不》　　　　　　　　　　　　　　　　ジャック・ド・ヘイン［1565．1629］　　　　　　254×178mnユ
蒜1謡｛『グ　　　　　《懸のある風景》　　　　Jan　Saen・ed・m［・a・1565－16・7］
Za・ha・i・・D・lend・［1561－ca．16・4］　曇〔編。　　　　灘；罐㍑蹴瓢，Z
CIirist・nd・th・・Aρ・・～1・・白・万e・・f　10　　J・・que・d・Gh・y・II［1565－1629］　　　Lib・・al・A・ts
ζ，；蕊5乙ノ゜力曲励ηge”sτ　　ム・ndscap・…ith　the　Farmhouse　　㌫、。g
～｛）1，；㍑1iamete「）　　　　鑑・m　　　　＝mm
13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　　．
繍≧2＝）・懲轡譲議11637（1631？）］謹i議｝；i＝戦闘
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　213×545mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l596年
1°°mm？欄　　　　　　C，i，pi。　d。　P、，se［1565－1637（1631？）］　；Z《5謡：ング
；㌫㍑誤，麗㌫lllll　＝…』／7畑・・蜘〃～頗・JanSae・・ed・m［・a　l565－16・7］
ρ／〔lt（～S）：　St．　Tll・mαS　　　　　　　　213・545　mm　　　　　　　　　　SeVen　Planetary　G・dS・（S’erieS・f’　7
Ellgraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G1991－75　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ108eミ）一一ルldrs　PreSiding　OVei’　t17e・Ai”tS　Of
l（）｛）　1111｜1　（（lia｜11（ttel・）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　War
G・IDI）1－19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1596
；カリアス．ドレンド［1561．16。4頃］　≧；≧㌫’637（’631？）］㌶…
《rキリストと使徒たち』（1・⊇イ乍）・　；識蒜1ング　　　　　26
」？；シモン》、．　　　　　C，i、pi。　d，　P。，se［1565．1637（1631？）］　ヤン・サールダム［1565頃一16・7］
i蒜蒜ク　　　＝唾・〃…∫7ρ1・t・・）・　Liberal～ta・纏鑑9瓢711漣作）’統治
Zacharias　Dolendo［1561－ca・1604］　　　　　　　　211×147　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l596年
C／11’iSt・nd　the　Aρ・stles・（series・t’・1・O　　　G・1991－78　　　　　　　　　　エンルーヴィング
ρ／‘鰺：5L　5∫m°n　　　　　　21　　　　　　　　254×178　ml・
lfl〔　㍑ill6，、、lm。，。，，　　　　　　クリスピン．ド．パ。ス［1565．1637（1631？）］　J・n　Sae・・ed・m［・a・1565－16・7］
G．19E）1’22　　　　　《「美徳』璽連作）・翻》　　蒜罐瀦聯㊧蕊；；Z輌f
l5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィ／ク　　　　　　　　　　　　　　　　　Government
ジャック・ド・ヘイン［1565－1629］　　　　　　211×145mm　　　　　　　　　　　　　1596
《f揃の祈り》　　　　　　　C・i・pi・d・P・・se［1565－1637（1631？）］．　鷲晋m。、
1595年頃　　　　　　　　　The　Vi・tues　（S・・ies・f・7ρ1・tes）・　Patienti・　G．1992－15
・lzンクレーヴ・ング　　　　　　　雅1㌫，n
275xlo7　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，lgg1－79　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27
㍑蒜＝［1565－1629］　22　　　　≧㌶㌫鷲認愛・）
．。，1595　　　　　　　　　　　　　　　　クリスピン・ド・パッス［1565－1637（1631？）］　　王国を支配するウェヌス》
勢ξびぽ。㎜　　　　　　　　　　　　　　　　《『美徳』（7点連作）：勤勉》　　　　　　　　1596年
G、川9L25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　241×1451nm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×1781nm
撃ヤ。ク・ドー一ヘイン［1565．1629］　鴇罐，p認’麗認6；121“。s霊㍑鵬㍑瓢7
《1：q几1大ノじ素より）》　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ρ10’eミ）：VenUS　PreSiding　OVC～r　ttleノ～ealm
甥甥，ンク　　　　ぎ㌶mm　　　　㍑（）ve
l…2・・mm　　　　　　23　　　　　　　嫌1；塁。。
Jac：ques　de　Gheyn　II［1565－1629］　　　　　ヤン．サーンレダム［1565頃．1607］　　　　　G・1992〔16
7beltL（L（・ft・　v・n・Mand・・）　　　　　《r7つの惑星の神々』（7点連作）：農耕　　28
1㍍｝llll；）7　　　　　　　　　　　　　　を支配するサトゥルヌス》　　　　　　　　ヤン・サーンレダム［1565頃．1607］
㌫1：　mm　　　　翌し一ヴ・ング　　　　編麟鋤綴㍗ll連作）：芸術
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254×178mml7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1596イト
ジヤック・ド・ヘイン［1565－1629］　　　　　　Jan　Saenredam［ca・1565－1607］　　　　　　エングレーヴィング
蹴1より）》　灘雛蹴㌫／tUl’（？繍瓢　烈，
162・202mm　　　　　　　　　E，9，avi。g　　　　　　　　　　ρlates）：　Mercury　Presi‘／～〃9・θ（）r　the　A　rts
Jacque・d・Gh・y川1565－1629］　　鑑蜷mn〕　　　　　　㌫v、．9
21
25・｜×　17811〕Tl1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：3／1
G・ll）92’17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤン・ミュラー［1571－1628｝
29　　　　　　　　　　　　　　　　　《ベルシヤザルの饗宴》
ヤン・サーンレダム［1565頃一1607］　　　　　151）871頑　　　．
《r7つの惑星の神々』（7点連作）・航海と　蒜㌃ll㌘
漁業を支配するディアナ》　　　　　　　　　　　　　　　　　、1596年　　　　　　　　Jan　Mulle「［1571－1628］
エングレ＿ヴィング　　　　　　　　Tl’ie　Banquet・fBe／S／？azzar
254・178．nini　　　　　　　　　　c・・1598　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EngJravitut
J・・S・enred・m［ca・15〔35－1607］　　　漂1認i、lnm
Sever～ノコ’lane「（7りノGods（S（～ries　of　7ρ／or（～S）．’
㌫㌢’d”～9°ver　Navigati…d　翠ン．ミユラー［1571．1628］　　　　・
Ellgr・vil・9　　　　　　　　　　　　　　　《オラニエ公マウリッツ》
ぎ1，㌶lnm　　　　　　　l6・8年頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
30　　　　　　　　　　　　420×298mln
ヤン・サーンレダム［1565頃一1607］　　　　　Jan　Muller［1571－1628］
《『IIの四つの時』（4点連作）：朝》　　　　Mau「ice・　P「ince　of　Orar］ge　（titl．　Mierevelの
15？4・！傾　　　　　　　㌶lrg
エ／クレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　420×298mm
2】2×150mnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，1991－68
Jan　Saen「edam［caJ15C5－1607］　　　36
鷲聯忽聯∫°f　4　pla　tes）　：㌫三㌫㌃㌶漂捌、
撒Y；苫mm　　　　　　　画による）》
G」992－21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1617イドヒ頁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　430x290　mm
ヤン・サーンレダム［1565頃一1607］　　　　　Jacob　Matham［1571－1631］
《『一一日の四つの時』（4点連作）：夕暮れ》　　　Portrait　of　Goltzius
l594イド頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1617
エ・グ・一ヴ・ング　　　　　　霊設mm
212×150mnユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gl991－62
Jan　Saenredam［ca．1565－1607］
㍑＝鵬誌…f・4・P’・・t・・）・：　竺コラス．ド．ブライン［1571－1656］
，a．・159，　4　　　　　　　　　　　　　　　　《キリストと’百卒長のいる風一景》
腰需㎜　　　　　　　　エ・グ・一ヴ・ング
G．1992－22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　432×680mm
翠ン．サーンレダム［1565、t、A’、．16。7］　麟講＝㍑㌫
《『一日の四つの時』（4点連作）：午後》　　　E・g・avi・g
翌澱ヴ，ング　　　　聯mm
212×150mm
Jan　Saenredam［ca．1565－1607］
F（）ur　Times　ofDaツ（Seri〔ヲs　of　4　pla　tes－）二
Midday（－afr’Goltzuis）
ca．1594
Engravin9
212×150mm
G．1992－23
33
ヤン・サーンレダム［1565頃一1607］
《『・一口の四つの時』（4点連作）：夜》
159．　4イドヒ頁
エングレーヴィング
212×1501nm
Jan　Saenredam［ca．1565－1607］
F（）ur　Tirr？es　o〃）ay　Cseries　of　4　P／ates）∫
Night（百胞Goltzuis）
ca．1594
Engraving
212×150mm
G．1992－24
25
マックス・クリンガー版画展：《イヴと未来》《ある生涯》《ある愛》
Printed　Narratives　of　Max　Klinger：Eve　and　the　Future，　A　Life　and　A　Love
会期：2005年3月8日一5月29日
Duratioll：8　March－29　May，2005
マックス・クリンガーは生涯で14作の連作版画を制作したが、そのう　　　Max　Klinger　produced　14　print　series　during　his　life，　and　the　NMWA
ち11作が国立西洋美術館には所蔵されている。そのなかから3つの　　　collection　includes　l　l　of　those　l4　se「ies’This　exhibition　featu「ed　th「ee
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　print　series　selected　from　the　NMWA　collection：Eve　and　the
連作《イヴと未来》、《ある生涯》、《ある愛》を展示した。（田中正之）　　　1　Tuture，　A　Life，　and　A　Love．　　　　　　　　　（Masayuki　Tanaka）
＝：1＝1’92°］　il：、＝㌣作）：第三の未来》継灘llll∵一・
1　　　　一　　　蒜㌶mm、版、、185。128　mm，画，r、i）　　12
鰯撒ご）：イヴ》　編ぽ・呼…∫6輌蕊馴；7点連作）川1》
224・262mm・版・・17・・228　mm（画・・旧　　ll罐・tp・bli・hed　l88°’　　　　認Zmm、版）、159。，71　mm（1、1，r巾
芸；；°〃d’んe輌卿∫es°f　6　pla‘es）：　…1綴lmm（pbte）」85×128mm（image）　A〃㌘｝・〃5ρ1・t・・）・　Offer
熱騨1㌧一CinlElg」e，　Irある生涯』＿作），序1》　鞭二・1i？2）．，，，一（…ge）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1891イ1：（1884｛1三初片反）
lrイヴと未来』（6，，，，一、S連作）、‥未来》㌶＝㌶一・Ut・　6ある生涯』（⊇作）：ラ働レ》
1882・1・（188。糊版）　　　　　　A〃彪世πes・〃5ρ1・tes）1　Preface　／　　1891イ「三（1884年初版）
蒜㌫篇。235mm，III，il（li、　馴・耀顎：219mm（、m、ge）　㌶蒜蕊・145mm…！…D
馴鷲、（ser’es　°f　6　P’ates）：∴　　　難撒灘∵
Et・hin9・nd・quatil・t　　　　　　　　　　　《『ある生涯』（15点連作）：序II》　　　　　G．lg82．38
撒；！書mm（plate）・36（）×235　mm（image）　　1891・1・（1884・1・猟・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久エングレーヴィング、アクアティント　　　　　　　14
3　　　　　　　　　　　　　　　　　　170×285mm（版）・1・1（）×261　mm（lilii　lf［i）　　　　　《『ある生涯』（15点連作）：皆のために》
《『イヴと未・来』（6点連作）：蛇》　　　　　　A　Life（（series　of　15　plates）：　Preface　ll　　　1891年（1884年初版）
蝉麗禦しト　　　罐蹴蝋1。・・。・．　　㌶mm・版・、218・17・）mln・画・・i・
・9・・15・1。m・版・、・・8・121　mmq・i・m　　　8蹴，mm（plate）’14°×261　mm（lmage）　　A〃后世π，、。f　15ρZ。t。、），　Aor　A1／
Ri鷲二，Cse「’es°f6ρ’°tes）　”lrある生涯」＿作）：夢》　蕪蕊・∵・i・・ge・
Et三hillg　and　aquatint　　　　　　．　　　　　　　　　　1891年（1884年初版）
296×159mm（plate　）・　248×1211））m（mage）　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
G’1982’18　　　　　　　　　　　　　　　　305・168mm（版）・258×141　mmql　而）　　　　　《『ある生涯』（15点連作）：街に、Zって》
4　　　　　　　　　　A〃た倖〃…f・15・plates）：　Dre・ms　　l891イ印884年初亟！
《『イヴと未来』（6点連作）：第二の未来》　　1891（fi，st　p・bli・h・d　l884）　　　　　　　　　　エツチン久アクアァイノト　　　　．
麗兇酬し，　　　繊一（pl・・・…258・・41mm（1・・g・）　き7㍑㌫；㌫（：㌫。5舵。t
298×269mm（版）、264×229　mmq由i面）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1891（first　published　l884）
E。e。nd、th。、F。t。，e、C、e，ies。f・6・pl。tes）・：　10　、　　　　　　；；憲当蒜㍑1、27。。155　m。（、。。，。，
Second・Future　　　　　　　　　　　　　《『ある生涯』（15点連作）：誘惑》　　　　　G．lg82－40
1882（first　published　l880）　　　　　　　　　　　　　　1891年（1884年初版）
Elching　and　aquatint　　　　　　　　　　　　　　　　エッチングアクアティント　　　　　　　　　　　　　　　16
ξi8；；！㍑mm（Piate）’264×229　mm（image）　　　　　417×i，7’mh（版）・385×179　mmqPlii　llli）　　　　　《『ある生涯」（15点連作）：下水溝へ1》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A〃彪便万es・f　15ρ1・tes）：　Seducti・n　　1891年（1884年初塑
5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1891（first　published　1884）　　　　　　　　　　　　　　エッチング、アクアァィ／ト
～；蕊㌫声作）：アダム》　1㍑ξ、禦＝38・・179mm・i・・ge）　㌫9＝｝1：；㍑〕（1　，illl’，，e
エッチン久アクアティント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gutter！
296×271mm（版）、258×246　mm（両面）　　　　　　　　ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1891（fi　rst　published　l884）
Eve。。d，ん醐娩働。、。f6・pl。t。、）：　《rある生涯』（15点連作）：捨てられて》　鍛欄忠：隠19。。1、8　mm，i。。、e、
Adam　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l891年（1884イ1｛初版）　　　　　　　　　　　　　　　　G1982－4ユ
1882（first　published　l880）　　　　　　　　　　　　　　エッチン久アクアティント、二色刷
欄；＝258・24・一・一）　誉＝㌫＝1。d。ned旨ある生涯』（蹴作）・捕えられて》
2（）
189｜fl：（188・白ド初｜1反）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31
－IL』ソー∫ーンク・〉ノ”71テでン｜’　　　　　　　　　　　《『ある愛「1（IO点連作）：liijの前で》　　　　　《『ある愛』（10点連作）：死》
398×2°5mm日il・｝・271刈86　nlnlq吋lilllU　　　19。3年頃q887年初版、　　　　　　19。3・1頑（1887年初版）
ALitti（sρries　of’1　5　plates．）．’Caug／lt　　　　　　：r一ッチン久エングレーヴfング　　　　　　　　　　　　　　エッチン久エングレーヴィン久アクアティント
｜89｜（fi，、t・1，・・1，1・Ls’hed　ISg－1）　　　　　　　　155・31511m川反）・・iO8・27〔）mmq杣IP　　　　318・456　mm（版）・228・352　mm（1由irki）
！漂1蜜謂，∵1；1，㍑｜、．27＿1［、。、＿、，，　　A・L・～・（・　（s（！t’i（・S・〃θρ！・’・・調・〃’・θ（1’・　，4・L・・e・（・e・i…〃0ρ1・t・・）．’・De・’力
G．1り82・42　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca，19011（fi1’sl　publi，sh4・d　l887｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．　ll）Ols｛first　pul’）lished　1887）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1：｛Chil19alldい119raving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchil｜9，いngraving　and　aquatint
l8　　　　　　　　81郷ll）ln　q）lat“L4°8x27°MTII　（i｜叫）　　㍑三｝、II川l　q）late）・228×352　mm（image）
《「ある生涯』（15，i、is連作）：沈溺》
1891fドq88・1年初ll反｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
－「－1ノチン’11ドラ伺；イン1’　　　　　　　　　　　《『ある愛』（lo点連作）：公1メilで》
275×227mll1（版）・213×198　mm（1山il「li）　　　1903イ1噸q887年初版）
ALife（s（りries　oH　5　plates．）：　Sin女ing　　　　　　エッチン久エングレーヴィング
189｜（first　1．｝ublished　l88・1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　455×278111mO‖丈｝、412×二Z・19　mm（1山il∫li）
6；1甥lllぽlll∴：9、、4，。198．、n　rr］，、m。9。，　　AL…＠・～・∫・f　10・pl・t・・）・　ln〃・・酬
G，｜f）8L）．・11S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca，190：3（fil割published　l887）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchingalld　engl’aving
l9　　　　　　　　　ぎi，籔）mm（pl～’te）・412×249　mm（in〕age）
《『ある生涯』（15，i∴（連作）：キリストと罪
深き女たち》　　　　　　　　　　　　　　　26
1891｛川884年初‖丈）　　　　　　　　　　　《『ある愛』（10点連作）：’J・．1’1：せ》
エッチン71エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　1903年頃（1887η三初版）
296×・116mmd；1《）、253×392　mm（画lllP　　　　　　　　エ・ソチン久工ングレーヴィン久アクアティント
A・Life　（series・〃5ρ1・tes．．）・　C／］rist・nd　　l55×31（～111m㈹・・112×28°mm（1｜i’il“i）
Sir’iful　ZiVOlnen　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ALovρ（s（？t’i（？s　of　10ρ／ore∫）：〃tlρρir’iρss
1891（first　published　l88’1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1903（first　Plll）［ished　l887）
瓢1；1濡i；ll；；・5・一，＿〔im。、。，　　㌫1；1｝6，1∵ll滞葺，il｜、1㍑；臨，。，i＿，。、
G．1982－44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1982－51
20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27
《「ある生涯』（15点連イ乍）：耐えよ！》　　　　《1’ある愛』（10点連作）：間奏》
1891fド（1884イト］り」旧）0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19（）3　fドヒ頁q887f卜k刀III’（）
エッチン久アクアティント　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久エングレーヴィング
398×206mm（IVA）、276×162　nコrnOl｜ll∫IP　　　　　　　　　　　　　　250×．158　n｜m（片反）、190×417111mq山illli｝
ALife（ざeγ～εs　of　15ρ～o’eS）一一Suffer！　　　　　　　ALove（series　of　I　O　plotes）：1ηrεrmeヱzo
1891（first　Publislled　1884）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．19〔｝13（first　l）ul）lished　l887〕
撚蒜（耀，・・6×　162　mm，・。。，。・　　皇；；1瓢llll撒｜；11，、。。417m。（＿，k・，，
G．1981）－45　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G」982－52
21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28
《「ある生涯』（15点連作）：無へli1｝る》　　　　《『ある愛』（10点連作）：新たな・ドせの夢》
1891イドq884｛「初Jl｝反）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1903fl三q｛（1887fドkJJIU文）
エッチング：アクアティント　　　　　　　　　　　　　　　エッチン久エングレーヴィング
298×2／81nn】（IVI）、26：1×206　mmqlllilfli）　　　　　　　　　　　　．453×355　mmdP）0、41、1×316Mi11（ll川1｜li）
A〃κ（S’eries　of　1　5　plates）　：Bocたir7to　　　　　　A　Love（Series　o∫10ρ1α’e旦）一一1～Teu）L）reo∫ηs
〈iothingne∬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0んVaρρ～ne∬
1891（fi・st　1・・blishgd　1884）　　　　　　　　ca．1903（fil’・t　l）・b｜i・1’ied　1887）
；蹴㍑㍑26・…6mm、・m。9。、　　1；鵠濡欝、1＿m。，、m、g。、
G，1982－・16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1982－53
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《『ある愛』（10点連作）：献辞》　　　　　　《『ある愛』（10点連作）：日覚めて》
1903イ1：tt’i（▲887イ1三igj　jl1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1903イドば｛（1887fl三kJJ　IVD
エッチン久エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　エッチン久エングレーヴィング
45・1×355111m（版）、・，12二3×326　mm（1由lI∬1）　　　　　　　　　　　　　455×3151nm（1坂）、405＞〈287　mm〔III｜il（li）
A　Love（S’eries　of　70　plotes．）：　Dedication　　　A　Love（詑酩s　o〃0ρ／ωeS）：　Atooたening
Si．a．1gO13（fi　rs　t　put）｜iShed　l887）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（la．　lgO3（fil’st　l）ublished　l887）
Et・hi・9　alld　en9「i，iVtT’］　S’　．．，　．　，　　　　　Et・hi］）9　Eiiid　etilj・tlv・in　5J
・45，1×35三mmω1・te　｝・　423×326　mm（lm・g・）　　　455・3｜5m・n（pl・t・）、405・287　mm（imag・）
G．1982・4i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1982－54
23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30
《「ある愛』（10点連作）：出逢い》　　　　　　《『ある愛』（10点連作）：恥辱》
1903イドヒ負q887《卜初」片反）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1903イ1二ぼ1（1887｛1ミ初］It反）
エッチン久エングレーヴィング、アクアティント　　　　　　　ェッチン久エングレーヴィン久アクアティント
448×268n】m（lt）え）、408×239　mm（pllil（li）　　　　　　　　　　　　　　458×316　111m（川）0、417×268　n〕nユq山ilf｜i）
∠1Love（ls〔？ries　o∫10ρ108e旦）：ノ7irs’　　　　　　　　ALove（ls〔？ries　o∫10ρ10re5し）一一Shame
EnCOUnter　　　　　　　　　　ca．1903（fi・、t　p・bli・hed　1887）
ca．1903（first　published　1887）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching，　engraving　and　aquatint
Etching，　engraving　and　aquatint　　　　　　　　　　　　　　458×316　mm（plate）、417×268　mm（image）
448×268mm（plate）、408×2139　mm（image）　　　　　　　　G．1982－55
Gl982・48
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修復記録
‘Restoration　Records
l
［絵画］　　　　　　　　　　　　　　　アンドレ・ドラン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《果物》
アンリ・ジャンニギョーム・マルタン　　　　　　油彩、カンヴァス
《ヴェネツィアの大運河》　　　　　　　　　648×895　mm
l910年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Andr（…Derain
油彩、厚紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fruit
647×626mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Oil　on　canvas
Hen・i・Jean－G・illaum・M・rti・　　　1襟；5　mm
The　Grand（］anal　in　Venice
謝9n　ca・db。a，d　　　　　　　　　　　　　　　保存状態：
647×626mm　　　　　　　　　　　　　　　1．画面汚損
P．1959－133
保存状態…　　　　　隠酷
；：瓢；禦地の折れと欠損　　；：灘覆
3．ニスの黄変
繋地の平面化　　　　［彫刻］
2竺損部充填　　　　　　レオナルド．ビストルフィ
；蕊除去　　　　　《ドゥリオ家のための墓碑・思い出によっ
5．ニス引き　　　　　　　　　　　　　　て癒される悲しみ》
6澱改旦　　　　　　鰭飾2部7・額縁修復　　　　　　　　　　　　　　　2，i，6×5090×1300　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Leonardo　Bistolfi
言職・一ラン　　竃雛＝＝㍑πb輌
1・II彩…ヴ・ス　　　　　　　i；1ぽ9°×13°°mm
460×550mm
Ernest　Laurent　　　　　　　　　　　　　　保存状態：
Peonies　　　　　　　　　　　　　　　　　l．汚損
Oi］Oll　carlvaS
460×550mmP．1959－115　　　　　　　　　　　　　　　　処置：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．洗浄
保存状態：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（河口公生）
1．画面の汚れ
2．小欠損
修復処置：
1．洗浄
2．充填
3．補彩
4．ニス引き
5．額装改良
6．額縁処置
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保存科学に関わる活動報告
Report　on　Conservation　Science　Activities
2004年度のG月から翌年5月までの問、塚IHはll本学術振興会4』、｝：定　　　　From　Jull（、2004　thr・ugh　May　2005，　Masahiko　Tsukuda　colldllcted
国派遣（長期）研うど～i・ljr業および国、フ1西洋）こ術61’｛在外研究員制度　　　　　ov（「seas「esc，a「ch　aI】d　stlldy　aUhe｜stituto　di　Fisica　ApPlicata“Nello
l・よる助蹴“t…1・di　Fi・i（：・APphca…N・ll・Carrara・（イタ　：蕊蕊，、lllll，II隠：鵠！1：1？1／／i’II（；1：ぽ麗：1：C；ぽ
リア）、およびUniversity　College　Lond（）ri（英国）において、在外研　　　the　promotion　of　Sciellce　E．11・）d　the　National　Research　Council　of　ltaty
究を行なった，研究課題はそれぞれ、「近代絵画材料の非破壊的　　　（CNR）and　l）y　the　NMWA・verseas　research　Program．　His　research
調査法に関する研究」、および「近代絵画材料の化学的分析に関す　　　topics’「esPectively’　we「e　“study°f　11（）n’invasive　investigation　methods
る研究1・・（．7．，　7・イバー・オプティクス分光法、イメージング胱法、ラ　：1こ蕊、ll：ll㍑1；ll蕊，：；lllぽ1「：膿，iぽ1隠y篭
マン分光法という3つの分析手法が、18世紀以降に絵画作品制作に　　　analytical　meth。ds、　namely　fiber。ptics　reflectance　spectroscopy，
川いられるようになった顔料の分析に適用可能であるかを検討し　　　imaging　sPect「°sc（）Py　and　Raman　sPect「oscoPy，　in　te「ms　of　th　ei「
た、これらの手法はいずれも、それぞれの機関で近年、オールドマ　　　aPPIicEit）i1．it）’．　t°tlle　allalysis　of　Pigments　used　in　Paintin9　P「oduction
　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　smce　the　18th　celltuW．　While　il）recent　years　all　three（）f　these　methods
スターの絵画やフレスコ画、彩色写本、などの顔料分析に盛んに用　　　have　been　frequently　used　in　b。th　ii）stitutes　f。r　pigment　analysis　of　Old
いているものであるが、近代絵画の調査に用いた経験は少なく、ま　　　Masters，　fresc・paintillgs，　i］lustrated　manuscri［．）ts　and　other　such　works，
た目本国内ではほとんどその活用例がないものである。これらの研　　　they　have「a「ely　been　used　in　the　stu（／ly　of　mode「n　Paintings・Fu「the「
究から、それぞれの手法を近代絵画の調査に用いた場合の特徴が　　　　they　a「e　alm°smevel　uごed　ill　JaPal1’These　studies　all°w『d　Tsukuda　to
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　grasp　the　characterlshcs　of　how　cach　metho（l　works　m　surveys　of
把握でき、さらに今後も共同研究を続けて、得られる情報を蓄積して　　　modern　paintingst　alld　to　organize　a　cooperative　project　for　the
いく体制を整えることができた。この成果を今後、1・1〈1館をはじめとす　　　accumulation　of　inf（）rmation　gaine（」　ill　continUil1　5J　j（）int　research．
るIILig内に所蔵されている近代絵画、彩色文化財の調査に応用して　　　　Du「in9　the　Pe「iod°f　Tsukuda’s　absence　f「om　the　NMWA・Hajime
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mabuchi，　a　replacefnent　fixed　term　researcher，　conducted　the
いきたい　　　　　　゜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Conservation　Science　Sectiorゴs　routine　work，　such　as　gallery　and
　　またこの期間、各展示室・収蔵庫の温湿度管理、貸出作品への　　　storage　area　climate　c（）ntr。l　management，　the　installation　and
温湿度データロガーの装着と記録管理、展覧会で用いるために製　　　management　of　temPerature　and　hutnidity（data　lo99ers　to　works　lent　by
作する展示ケース用の内装材の化学的性質の検査、など、例年保　　　the　NMWA’　and　analysis°f　chelnical　P「ol）e「ties　of　mate「ials　used　in
　　　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　display　cases　produced　for　use　in　the　NMWA　exhibitions．
存科学室が行なっているルーティン’ワークは非常勤獺の1’1，I」渕創　　1。・。ddi・・。。・、、・he　ab。ve　a，，・．・，・。，，　b。g・nni。9、，　F、，cal　2・。4，　a
が行なった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　preparatory　survey　was　condしicted　to　determine　the　state　of　what　kinds
　　それに加えて、2004年度より館内への生物侵入・生息状況の予備　　　゜f　insect　and　small　animal　ente「ed　and　existe（1　within　the　NMWA’s
調査を開始した。当館では館内の温湿度を狭い範囲に安定させる　　　bui！dings’The　NMWA　stoPPed「egula「ly　scheduled　fumigation　of　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　entlre　museum　facility　in　the　early　1990s　because　of　concerns　about　its
ことにより、温湿度変化による作品への影響を抑えると同時に、カビ　　　effects　on　the　conservそ1tion　ol　art　works　alld　orl　the　environment．
の発生などの．生物による作品への加害を起こりにくくするという方針　　　Instead，　through　careful　stabilization　and　strict　monitoring　of　interior
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タで保存管理を行ない、これまで作品に目立った虫』菌害が起こること　　　humidity　and　temPe「atu「e　levels　withi「】ana「「（）w「ange・the　museum
を防ぐことができている。しかし一方で、館内の様々な場所でゴキブ　　　　aims．t？suPP「ess　9ffects　o．n　a「t　w°「ks　b「9ught　about　by　te．mPe「atu「e　o「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　humidity　fluctuaロon，　and　at　the　same　tlme，　to　prevent　the　growth　of
リ、クモなどの生物を見かけることがある。これらの生物の中には文　　　　mold　and　other　biological　matter　which　can　harm　art　works．　This
化財の保存上、害虫と考えられているものも含まれており、直接間接　　　　careful　management　has，　so　far，　successfully　prevented　Inajor　damage
に作品に被害を及ぼす可能性があるのに加え、衛生などの観点か　　　f「om　being　caused　by　insects　and　biological　9「owth　to　a「t　wo「ks　in　the
らも・できる限り館内一の侵入・生息を防ぐことが望まれる・また・当　＝：蒜；1ぷ＝£隠ご，，lfl｝1：：聯c㍑c蕊1
館は上記の管理体制により、これまでも定期的、全館規模の’聴蒸を　　　insects　are　considered　noxious　in　terms　of　the　preservation　of　cultural
行なわない方針であったが、それに加えて、従．来燥蒸に用いられて　　　　P「oPe「ties・Given　the　fact　that　these　hnsects　can　damage　art　works
きた薬剤が地球環境、人の健康などへの影響から使用が禁1L・制　　　　di「ectly　o「indi「ectly’　and　fo「hygiene’it　is　desi「able　to　P「event　thei「
限されるようになったことから・i・N：界的にも予防対策を中心としたIPM　：1㍑；1㌶ご蒜二＝濫霊1當hl器゜＝：i　lll
（lntegrated　Pest　Management、〕本語では総合的有害生物［害虫］　　　1imitation　of　the　use　of　fumigation，　since　the　late　lggOs　there　is　a
管理と訳される）へと移行が進んでいる、，これは有吉：生物の個体数　　　9「owin9　shift　in　museums　wo「ldwide　f「om　the　fumigation　to　the　use　of
を被害のない程度の数に制限していく管理・方法で、当館でもIPMの　　　　lnte9「；te『Pest　Management（IPM）system’　caused　by　the　p「ohibition　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　or　limltations　on　the　use　of　existing　fumigation　chemicals　because　of
手法に則った対策をより進めていく必要がある。そのためにまず現　　　　their　effect　on　the．environment　or．human　health．　This　relatively　recent
状の把握と問題点の洗い出しを行なう準備が、今回開始した調査　　　　management　system　concept　is　based　principally　on　preventive
である。これを来年度まで続けて長期的に調査し、その結果から今　　　measu「es　and　aims　to　limit　the　numbe「of　Potentially　ha「mful　biological
後の対応策を検討する予定である。　　　　　　　　（塚田全彦）　　　elements　to　a　non“ha「mful　leveL　This　is　somewhat　simila「to　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NMWA’s　concept　and　management　system　employed　in　recent　years，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　there　is　a　need　for　the　NMWA　to　make　progress　on　its　IPM
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　＊　　＊　　　　　　　mea・u・e・．　Th・p・e・ent・urv・y　w・・b・gun．t・9・i・。g・a・p・f　th。・curre・t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　situation　in　the　museum　and　figure　out　problem　areas　within由e
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mllseum　facilities．　This　survey　is　long－term　in　duration，　continuing　into
thc　next　fiscal　year，　and　it　can　be　anticipated　that　results　of　the　survey
will　l）e　used　in　the　future　consideration　of　response　measures．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Masahiko　Tsukuda）
φo
研究資料センター
The　Research　Library
li∬究資料センターは西洋）ミ術史や）ξ術館活動に関する資料を収集　　　った2005年3川こはlkけ）こilljl館・1館の共1司事業として独立行政法
し、当館職日の職務の遂行に資すること、および館外のE、1“．門家と情　　　　人国、’渓術館所lll“t作品総合目録検オミシステム（試行版）を公開し、
報資源の共有を図ることをふたつの柱として活動している，、このよ　　　国、フ1）ミ術館4魚’iの所蔵作品の情報をインターネット上で検索できるよ
うな’iG館’1［業と密接に結びついた資料収集方針により、当センター　　　　うにした（http：〃search．artniuseui’ns．go．jp）。
は西洋美術に関する［　iミ｜内唯・の専門図書館となっているが、そこに　　　　　来館者サービスの・環として本館1階フリーゾーンに設置してい
求められる「ラスト・リゾート（最後の拠り所）」の役割を十分に果たし　　　る資料コーナーでは、前年度と同様、当館が刊行した過去10年分の
ていくため、今年度は館貝外の利用に関する資格要件の修正を行　　　展覧会カタロ久年報、紀要のほか、）Z・術事典等を…般来館者の閲
な・・た従来は美術館学芸員や大学教員に限定した公開であった　　　　覧に供した．2005年3月末1時点での配置数は、94タイトル（134点）各
が、これに加え、他の図書館には所蔵されず当センターでしか利用　　　　2セットである、同じくフリーゾーンにあるデジタルギャラリーについて
できない資料に関しては誰もがアクセスできるよう門戸を開放した。　　　　は、前年度に引き続き絵llhi　l　55点、素描24点、版画10点、彫刻15点、
　また昨年度OPAC（オンライン蔵書目録）をインターネットーヒに公開　　　　計204点の作品情報を提供した、
したことに引き続き、2005年3月にALC（Art　Libraries’Consortiumの
略）美術図書館横断検索への参加を果たした（http：〃alc．opac．jp）。
これにより、東京国立近代美術館、東京都現代美術館、横浜美術負官、　　　［研究資料センター利川統計］
’，G館の蔵書がインターネット上で横断的に検索できるようになり、美　　　　開室日数：g611
術図書の検索の利便性はさらに向ヒした・1　　　　　　　　　　　　　登録人数：107人（新規及び虹新）
　外部利用者向けの開室は、昨年度と同様、週2日（火曜目、金1曜ID　　　　閲覧者数：185人
実施し、計96日間の開室日において延べ185人の利用があった。レフ　　　　レファレンス件数：32件（電話・文・li：・電rメール等）
認㌫㌶㌶鷺遼㌶蕊麗：欝（3，563枚）
会図書館の行政・司法各部門支部図書館職員特別研修を受入れ、　　　　、．　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　［－E要収集資料（特別収集）］
専門図書館としての機能や活動について説明を行なった・、
資料収集については、馴・どお晒洋美術に関する資＊ll一の購入　糊1購人　　．
を実施するとともに、特別収集とし一（N・・リのマーグ画廊が展覧会（・　蒜　醐Pa「is，　Editi°ns“Cahie「sd’a「t”，Ann6e　l蹴35，1926≡
際して発行したオリジナルのリトグラフや複製図｝麟を含む「デリエ　Derriere　le　mir・ir．　P・・i・，、Aime、Maeght，。。1，、・1．253，　1946－1982
一 ル・ル・ミロワール』誌（1946年創刊）や、クリスチャン・ゼルヴォス　　　　F（）rmes．　Paris，　Editions　des　quatre　cheinins，　no．1－33，1929－1933
（1889－1970年）が1926年にパリで創刊した「カイエダール』誌等の美　　　　寄贈
術雑誌のバックナンバーを購入した。また西洋美術振興財団からは・　　　Fin－de－siecle　Symbolist　and　avant－garde　periodicals［マイクロ資料］
象徴主義芸術と密接に関わる雑誌「ラ・ヴォーグ』誌（1886年創1：1」）、　　　より下記タイトル：
「ラ・プリュム』誌（1889年創刊）等のマイクロ資料の寄贈を受けたL、　　　Le　Chat　noir・　Ann6e　1－14，1882－189・　5
このほか資料交換プログラムの枠組みにおいて、国内外の美術館、　　　L’E「mitoge・　Ann6e　1≡17・1890－1906
大学1＝等計455機関と連馴力し・職カタ・グや蹴　＝：、：鵬㌫㍍1ζ188＿N、，uvell。Serle、
要・年報・ニュースレター等の刊行物の交換を行なった・　　　　　　　　Tome　1－26，1886－1895
　H録作業については、整理業務の・部に外部委託を取り人れた　　　　ムoVogue。　Tome　l－3，1886－1889．　Nouvelle　Serie：Tome　1－10，1899一
結果、昨年度に比べて整理冊数は大幅に増加した。OCLC（Online　　　l901
Computer　Library　Centerぱ事の書誌ユーティリティを活用し、和洋図
，1藪3，185件、マイクロ資料12件の目録データを図書館管理システムに　　　　［1要行事記録］
登録した。逐次刊行物のデータ人力は前年度同様に実施した。　　　　　国Ntf一国会図書館行政・司法各部門支部図書館職員特別研修
　また図書や逐次lilj行物とともに美術図書館における貴重な情報　　　　日時：2005年1月211」
源であるエフェメラ（パンフレット、チラシ、新聞・雑誌記事クリッピング　　　　参加者数：25名
展覧会案内精の資料類）に関し、その整王蝶務を髄して糸且織　　　　　　　　　　　（川H雅「一）
体制の立て直しに着手した。その・一環として、所蔵作品ファイルやア
ーティスト・ファイルの配架場所をそれまでの狭腔な収納庫から大容　　　　　　　　　　　　　＊　　　＊　　　＊
量の書架へ移す等、書庫の大幅なレイアウト変更を行なった。
　作品情報のデジタル化については、収蔵作品管理システム再構
築を視野に入れて、絵画・彫刻・丁芸の基本データの再整備を行な
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The　NMWA　Research　Library　has　two　main　areas　of　activity．　One　is　the　　　　artmuseums．go．jp）began　operations．　This　cata［ogue　pr（）vides
collection　of　materials　related　to　museum　activities　and　the　history　of　　　　information　on　the　art　works　in　the　collections　of　the　four　national　art
western　art　and　making　those　materials　available　to　NMWA　staff　　　museums，　name！y　National　Museum　ol　Western　ArしNati（’）nal　Museum
members　for　their　work．　The　other　main　area　of　activity　is　sharing　　　　of　Modern　Art，　Tokyo，　National　Museum　of　Modern　Art，　Kyoto　and　the
ir｜forrnatioll　rnaterials　t（．）nol1－staff　specialists、　Through　materials　　　　National　Museum　ofArt，　Osaka．
collection　policies　that　are　close［y　Hnked　to　the　activities　of　the　　　　　The　Browsing　Corner　is　one　part　of　the　museum’s　Free　Zone　services
museum，　the　research　library　has　become　Japan’s　only　hbrary　　　　to　visitors　located　on　the　lst　floor　of　the　Main　Building．　As　in　the　last
specializing　in　western　art、　ln　order　to　better　carry　out　the　library’s　role　　　　　fiscal　year，　this　area　provided　materials　for　general　visitor　use，　including
as　a“1ast　resort”，　changes　were　made　during　this　fisca1　year　in　the　rules　　　　NMWA　exhibition　catalogues　from　the　last　10　years，　annual　bulletins，
forし1se　of　the　library　by　non－staff　members．　Previously　the　library　has　　　　annual　journals，　a［ong　with　art　dictionaries　and　standard　reference
only　been　open　to　museum　curators　and　university　professors．　This　year　　　　works．　As　of　March　31，2005，　the　Corner　included　two　sets　of　94　titles（a
those　rules　were　changed　to　include　anyone　who　was　having　difficulty　　　　　total　of　134　items　within　the　titles）．　The　Digital　Gallery，　also　located　in
finding　materials　elsewhere　to　support　their　research．　　　　　　　　　　　　the　Free　Zone，　provides　information　on　selected　works　in　the　NMWA
　　Continuing　on　from　last　yeaピs　OPAC（online　public　access　　　　collection．　Continuing　from　last　fiscal　year，　this　year　the　Digital　Gallery
catalogue）provision　of　the　NMWA　library’s　catalogue　on　the　lnternet，　in　　　　provided　information　on　a　total　of　204　art　works，　nalnely　l55　paintings，
March　2005　the　research　library　began　to　participate　in　the　ALC（Art　　　　　24　drawings，10　prints，　and　15sculptures．
Libraries　Consortium）catalogue　at　http：〃alc．opac．jp．　Through　this
consortium，　researchers　can　conduct　on［ine　searches　that　include
C蕊蒜1蒜艦㍑1；＝蒜＝蒜遼liii竃隠・隠tsideuSe搭：ぽand・enew・1）
the　NMWA．　This　has　greatly　increased　the　functionality　of　art　book　　　　Number　of　reference　questions　handled：32（by　phone，　letter，　or　e－mail）
searches　for　materials．　in　these　four　collections．　　　　　　　　　　　　　　　　Number　of　copies　made：　　　　　　　398　jobs（3，563　pages）
。蕊鷺蒜1獣二～h當1隠隠㌶蠕、；1　［M・j？・M・・・…1・C・11・…d］
pe・P・e　v・・…d・h・1・b・ary…h・96・pen　d・y・d・…g・h・・…cal　yea・・1・　巴瓢購霊直、、，、。n，・，、、、。，sd，。r，，・　Ann、。1．33／35，19、6－19．、。
terms　of　reference　servicesJibrary　staff　members　responded　to　32　　　　Dθγ～巳re／e　miroir．　Paris，　Aim《…Maeght，　vols．1－253，1946－1982
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノoutside　queries　made　in　the　lorm　of　phone　calls，　letters　and　emails．　ln　　　　F（）rmes．　Paris，　Editions　des　quatre　chemins，　no．1－33，1929－1933
addition，　the　library　participated　in　training　for　staff　members　from　　　　　Gifts
branch　libraries　in　the　national　government’s　ministries，　agencies　and　　　　Fin－de－si6cle　Symbolist　and　avant－garde　periodicals　in　micro　format：
；蕊瓢㌫惣ll：1蒜ati°ns°f　the　functi°nsand＝鞭i運㌶5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；　　hl　terms　of　materials　collecting，　as　in　past　years・the　library　continued　　　　La　Revue　inde’pendante．　Tome　l－3，1884－1885．　Nouvelle　Serie：Tome　l－26，
to　purchase　materials　related　to　western　art，　with　special　collection　　　　l886－1895
f。、t。，e、　incl。di。g　th。　p。・ch・・e・f・D…iere／e・mirr・・（f・und・d　i・1946）　　ム・V・gu・・T・m・1’3，　1886’1889・N・・vell・S・・i・・T・m・1’10，1899－1901
that　was　pubHshed　upon　the　occasion　of　special　exhibitions　at　the　　　　［M jor　Events］
G・1・・i・Maeght・P・・i・・Th・p・blicati・・incl・des°「iginal　lith°g「aphs　and　T，ai。i。 　Se si。n
rel）roduction　prints・Another　noteworthy　purchase　was　Cahiers　d’Art　　　　Participants：Library　staff　members　from　the　National　Diet　Library　and
back　numbers，　the　art　journal　founded　by　Christian　Zervos（1889－1970）　　　　1ibraries　affiliated　with　national　government　ministries，　agencies　and　the
iIl　l　926，　The　Western　Art　Foundation　donated　micro　lormat　materials　　　　SuP「eme　Cou「t
d・・e］y・el…d・・Sym・・li・・・…，・uch・…V・gue（・…bl・・h・d　l886）　C：㍑a謡＝，，25
ar）d　La　R／um・・（・・t・bli・h・d　1889）・1・additi・n・th・lib「ary・pa「ticipated　in　　　　　　　　　　　　（M。，ak。　K、w。g、，hi）
its　ongoing　materials　exchange　program，　working　with　a　total　of　455
musellm　and　university　libraries　both　in　and　out　of　Japan　in　the
exchange　of　exhibition　catalogues，　annual　journals，　annual　bulletins
and　newsletters．
　　［nthe　area　of　cataloguing，　following　the　decision　to　have　some
organizational　work　done　by　outside　staff，　there　was　a　great　increase　in
the　nulnber　of　volumes　catalogued　compared　to　the　previous　fiscaI
year，　Using　such　bibliographic　utilities　as　the　OCLC（Online　Computer
Library　Center），　the　catalogue　data　for　3，185　Japanese　and　western
language　books　and　l2　micro　format　materials　was　entered　into　the
library　management　system．　As　in　the　previous　fiscal　year，　cataloguing
data　entry　continued　for　periodicals．
　　Along　with　books　and　periodicals，　ephemera（pamphlets，11yers，
newspaper　and　magazine　clippings，　exhibition　invitations，　etc．）are
another　iinportant　information　source　for　art　libraries．　During　this　fiscal
year，　library　staff　reconsidered　the　organization　of　such　materials　in　the
collection　and　began　a　systematic　reorganization．　As　one　element　of
this　process，　the　booksheif　arrangement　in　the　stacks　was　greatly
changed　so　that　curatorial　files　and　artist　files　on　works　in　the　NMWA
collection　could　be　moved　from　a　small　stack　area　to　a　larger　stack
area．
　　　Regarding　digitaHzation　of　information　on　art　works　in　the　NMWA
collection，　the　staff　reconstructed　the　collection　management　system
and　reorganized　the　basic　data　on　paintings，　sculptures　and　decorative
arts．　In　March　2005，　the　beta　version　of　Union　Catalogue　of　the
Collections　of　the　National　Art　Museums，　Japan（http：〃search．
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教育普及に関わる活動報告
RePort　on　Educational　Programs
1活動・覧1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31」8日（火）　13：00－15：30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「90歳の若い画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥール　　再発見の軌跡と
D講演会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最近の研究動向について」
｜ヴァチカンk術館所蔵Ili代ローマ彫刻展生きた証　　111‘代ローマ　　　　　元ルーヴル）3術館絵llll陪1；長ジヤン・ピエール・キュザン
人と肖像」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北大学教授川中英道
14：00－15：30　講堂　　定員：145名　　，f！1［料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3月191｜（ヒ）
　4月24日（1：）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「17世紀ヨーロッパ世界とラ・トゥールの芸術」
　「ローマの家族生1刮　　　　　　　　　　　　　　前国立西洋美術館長手刺1紘・
　東京大学西洋占典学初f究室小池和子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）ギャラリートーク
陣杯回励斜1酬」　　　　　　　　　「聖杯中L吐の金工美z刷
14：00－15：30　講’｝；ζ　定員：145名　無料　　　　　　　　　　　　　　18：00－18：40　展覧会会場　展覧会観覧‡］．
　6JJ3011（火）　13：30－15：00　　　　　　　　　　　　　　　　　7月16［（金）、7J」30日（金）、8J」611（金）、8Jj1311（金）
　「中世の金細・ll師と展示作…品について」
　前ハイデルベルク大学教授ヨハン・ミヒャエル・ブリッッ　　　　　　　　「Fun　with　Collection建築探険一一ぐるぐるめぐるル・コルビュジエ
當㌶㌶㌶煕學；一ナ．ザイテルヘルム馴㌦．小・・闇交剛体蹴＝1蹴のみ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；tJj『閏：6月29｜1－9戊」5｜1　28団イ本（ノ」・「」‘：　i‘交：10、中学：牛交：13、1‘、1’j等’学：
　7川7日（ヒ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　校：5）が参加
　「タシロの聖杯　　中世美術史学の森へ」
　東京芸術大学教授越宏一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）スライド．ト＿ク
7JJ311コ（」二）、　　　　　　　　　　「ヴ・チカン美術館所蔵Ilr代・一マ彫刻展生きたiill三献。一マ
　「中世末期かb初期近世にかけての典礼と聖杯」　　　　　　　　　　人と肖像」
　ルーテル学院大学教授日本ルーテル神学校校長江藤直純　　　　　18：00－18：40講堂　定員：1457，展覧会観覧料
rFu，wi，h　C。11ec，i。n建築探険ぐるぐるめぐる，レ．コルビュジェ　4月2日（金）・4月1611（‘≧）・4」」3°1除）・5戊171除）・5月211除）
破術館」　　　　　　　　　　　　「マティス」
14：00－15：30言鑓韻：145名無料　　　　　　18・00－18・40、蹴定tl・145名殿ど舗撹料
　7戊j24日（」1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9J」2411（〈1≧）、10Jj811（金）、10戊j221｜（《i≒）、llJj511（コ〉）、llJJ1211（〈1≧）、
　「国立西洋美術館が建った頃」　　　　　　　　　　　　　　　　　ll月26目（金）
　建築家・東京藝術大学名誉教授藤木忠善
　大原美術館館長元国Cf．西洋美争ll：館長高階秀爾　　　　　　　　　4）先生のための観賞プログラム
　8月28H（土）　東京都美術館講堂　　　　　　　　　　　　　　　　　「Fun　with　Collection建築探険　　ぐるぐるめぐるル・コルビュジエ
　「ル・コルビュジエと私（仮題）」　　　　　　　　　　　　　　　　　　の美術館」
　建築家東京大学名誉教授安藤忠雄　　　　　　　　　　　　　　7JJ2日（金）18：00一　概・要説明と観賞
「マティス展」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「聖杯　　中世の金工美術」
14：00－15：30　講i堂　定員：145名　無料　　　　　　　　　　　　　　　7月9日（金）18：00一　概要説明と観賞
　9戊』llH（」二）
　「マティスの色彩」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「マティス」
　ポンピドゥーセンター・国、砒近代k，術館副館長イザベル．モノ．フォ　　　9Jj17LI（金）18：00一　概要説明と観賞
ンテーヌ 　　　　　　　　　　　「ジ。ルジュ・ド・ラ・ト。一ル光と闇の1堺」
　10JJ161　1（D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3JJ251　1（金）18：00一　概要説明と観賞
　「アンリ・マティス、プロセスとヴァリエーション」
　お茶の水女子大学助教授天野知香　　　　　　　　　　　　　　5）教』］研修
　ll月13日（D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「夏季教員研修会」　対象：東京都図画1：作イiJf究会
　「マティスの彫刻におけるプロセス」　　　　　　　　　　　　　　　7月2611（月）10：00－17：00　常設展示室
ll粒1∫聯美術館1三任研究官1川lll：之　　　　　　　9Jj131・1（JJ）13：30－17：00常言眠示室講’　t
　l2JJ411（ヒ）
　「マティスのデッサンをめぐって」　　　　　　　　　　　　　　　　　「夏季教員研修会」　対象：武蔵野市立教育研究会
　東京都現代美術館学芸員関直r・　　　　　　　　　　　　　　　8月2311（月）10：00－17：00　常設展示室
「ジョルジュ・ド・ラ・トウール　　光と闇の世界」　　　　　　　　　　　　6）創作・体験プログラム
14：00－15：30講堂　定員：145名　無料　　　　　　　　　　　　　「Funwith　Collection建築探険　　ぐるぐるめぐるル・コルビュジエ
ヨ3
の美術館」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9）ボランティア・プログラム
　「ガイドッァー」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スクール・ギャラリトークおよびファミリープログラムに向けての事前
　a．対象：高校生以上定員：各15名14：00－16：00本館参　　研修
　加費：1000円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時：木曜日を基本に毎月2～3回（全21回）実施　13：00－17：00
　　7月ll日（FD藤木忠善（建築家東京芸術大学名誉教授）　　　　　　対象：2004年度ボランティア（19名）
　　7月18日（LD藤森照信（建築家東京大学教授）
　　8川日（日）松隈洋（京都工芸繊維大学助教授）　　　　　　　　　10）インターンシップ・プログラム
　　8月8日（LD岡部憲明（建築家神戸芸術工科大学教授）　　　　　　教育普及室
　b．対象：小学校4年生～中学生　定員：各15名　14：00－16：00　　　　指導：寺島洋子・藤田千織
本：；13鷲！1；　（火）　　　　㌶；2腰肥漂」査
　「カラダで感じる美術館一モデュロールで測ろ一ル」　　　　　　　　　　　　　「Fun　with　Collection建築探険一ぐるぐるめぐるル・コ
　　対象：小学校4年生以上　定員：15名　参加費：500円　　　　　　　　　　　　ルビュジエの美術館」において実施（詳細は「2004年度
　　7月27U（火）10：00－16：00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前期インターンシップ調査報告書」国立西洋美術館2004
　　講師：鈴木明（建築家神戸芸術工科大学教授）　　　　　　　　　　　　　　年参照）
　1着せ替えドミノ」（2回）　　　　　　　　　　　　　　　　　　課題②　：「Fun　with　Collection建築探険　ぐるぐるめぐるル・
　　対象：小学生とその家族　定員：各15名　参加費：1000円　　　　　　　　　　コルビュジエの美術館」関連プログラム補助
　　8J1611（金）・7日（土）13：00－17：00　　　　　　　　　　　　　　　インターン：大西景子、奥本素子、寺村奈津子、長井理佐、茨田美緒、
　　講師：T＊O（タカマスヨシコ・おくやめぐみ）　　　　　　　　　　　　　　　　光岡寿郎、森住香織、吉田公子
霊、認㌫ト㌶霧麟蒜↑セイビ」　㌶2・；4線瓢舞㌶
　　8）j22H（1」）10：00－17：00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年度に制作された4つの「びじゅつ一る」（観賞用教
　　・1剛：T・O（タカマスヨシコ’おくやめぐみ）　　　　　　　材）について、改善調査を実施（詳細は「2004…1・度後期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インターンシップ調査報告書」国立西洋美術館、2004年
7）ファミリープログラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参照）
「びじゅつ一る」（61nl）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インターン：大西景子、大村都、黄柵柵、寺村奈津子、茨田美緒、吉
　対象：6－10歳のr一供と同伴の大人　無料貸出　　　　　　　　　　　　　　　　田公子
　llJJI311（ll）、11Jj27日（土）、12月11日（土）、12月25日（土）、1月8日
　（D、1月22日（土）　10：00－17：00　　　　　　　　　　　　　　　11）印刷物
「どようびじゅつ：おもいでの風景」（8回）　　　　　　　　　　　　　　展覧会作品リスト：
　対象：6～10歳の子供と同伴の大人　定員：各15名　無料　　　　　　　「聖杯　　中世の金工美術」
　2月12日（ヒ）、2月26日（土）、3月12日（一ヒ）・3月26日（k）　　　　　　　　　「マティス」
　10：30－12：30（午前の部）　14：00－16：00（午後の部）　　　　　　　「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール　　光と闇の世界」
8）レクチャー・コンサート 　　　　　　7，a。㍍；lllec，i。n建築探険ぐるぐるめぐるル．コ，、ビユジエ
「聖杯　　中世の金工美術」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の美術館」
　7JJ2131｜（金）　18：00－19：30　企画展示館ロビー　定員：100名
　無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジュニア・パスポート：
1㌶撒㌫論鍔術センター）　漂・ス悟金嚥∫」、、
鹸，る構夫（トランペ。ト棘芸イ㌫轍授）、東蟻術大　　「ン・ルジュ’ト’ラ’トゥール光と闇のlll堺」
　ノγ：イ∫，ξ（合ロ昌）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　　　　　＊　　　　　　＊
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［（．）verview　of　Programs］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　December　4（Sat、）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“Exploring　Matisse’s　Drawings”
1）Lectures　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Naoko　Seki（Curator，　Museum　of　Conternp（／）ra　i’y　Art，　Tokyo）
Related　to　the　exhibition，“Testimony　of　Life：Ancient　Roman　Portraits
from　the　Vatican　Museums”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Related　to　the　exhibition，“Georges　de　La’rour”
　　2：00－3：30pm，　Lecture　Hall，　Capacity：145，　free　of　charge　　　　　　　　　　　　2：00－3：：30　pm，　Lecture　HalL　CaPこlcity：145、　free　of　charge
　　Apri｜24（Sat．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　March　8（Tue．）tl：OO－3：30　pn．1
　　“Roman　Family　Life”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“Georges　de　La　Tour・A　Young　l「）ainter（）190　Year（）ld：His　l’ediscovery
　　Wako　Koike（Occidental　Classic　Office，　University　of　Tokyo）　　　　　　　　　and　recent　state　of　research”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jean－Pierre　Cuzin（Former　Chief　Curator　of　Painting　Department，
Related　to　the　exhibition，‘℃halice：Art　of　the　Medieval　Goldsmith”　　　　　　　　　Musξe　du　Louvre）
　　2：00－3：30pm，　Lecture　Hal1，　Capacity：145，　free　of　charge　　　　　　　　　　　　Eido　Tanaka（Professor、　Tohoku　Univers　ity）
　　June　30σ1ue．）☆1：30－3：00　pm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　March　l9（Sat．）
　　“The　Medieval　Goldsmith　and　Fine　Metal　Ware”　　　　　　　　　　　　　　“Seventeenth　Century　Europe　and　the　Arts　of　Georges　de　La　Tour”
　　Johann　Michael　Fritz（Former　Professor，　Heidelberg　University）　　　　　　　Koichi　Kabayama（F（）rll）er　Director、　Nati（．）nal　MuseLiii⊥of　Westem
　　“The　Cultural　Heritage　of　the　Saxony　Evangelical　Church”　　　　　　　　　　　　　　Art）
　　Bettina　Seyderheim（Art　Director，　Saxony　Evangelical　Church）
J・lyl7（S・t．）　　　　　　　　　　　　　2）G・11・・yT・lk・　　　　　　　　　．
・Th，　Ch・1ice・fT・・i・・－1・th・W・・d・・f　M・di・val　A・t　Hi・t・ry・　　　R・1・t・d　t・）the　exhibiti・rl・“Ch・lice・A・t・f　th・M・di・va1　G・ld・mith”
K。i・hi　K・shi（Pr・fess・r，　T・ky・N・ti・nal　U・i・e・sity・f　Fine　A・t・and　　Each　6・OO－6・40　pl・・G・脚・s’adl・i・si・・f・e
M。・i・）　　　　　　　　　　　　　　　　J・ly　l　6（F・i・），Jしlly・ISO（Fri・），　A・gust　6（F・i・）・A・gu・t　l：ハ（F・i・）
J・1y31（S・t）　　　　　　　　　　　　　　　R・［・t・・l　t・the　exhibiti・・，“lnve・tig・ti・g　A・chitectur・－Ci・clillg　Thr・・gh
　　“The　Church　Liturgy　and　the　Chalice　from　the　Late　Medieval　Period　　　　Le　Corbusier・s　Museum・
　　through　the　Early　Pre－Modern　Age”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Intended　audience：School　children　from　the　age　of　9　to　l8
N…umi　Et・（P・・fess…J・pan　L・th・・a・C・11・g・／P・incip・L　J・p・・　　F・ee・f・ha・9・・except｝high　s・h・・1・tu〔lent・with　admissi（）・f・・
　　Lutheran　Theological　Seminary）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Period：June　29－September　5、2004
R，1。，。d　t。，he　exhibi，i。n，．・lnve、，ig。，i。g　A，chitec，。，e．Ci，cli。9、Thr。。g｝、　　Pa「t‘cipati°1コ：28scl1°°ls
Le　Corbusier’s　Museum”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）Slide　Lectures
　　2：00－3：30pm，　Lecture　Hall，　Capacity：145，　free　of　charge　　　　　　　　　　　Related　to　exhibition，“Testim（）ny〔｝f　Life：Ancient　Roman　Portraits　from
　　July　24（Sat．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Vatican　Museums”
　　“When　the　National　Museum　of　Western　Art　was　Built”　　　　　　　　　　　Each　6：00－6：40　pm，　Lecture　Hall，　Cal）acity：145　each，　admission　lee
　　Tadayoshi　Fujiki（Architect／Professor　Emeritus，　Tokyo　National　　　　　　April　2（Fri．），April　l6（Fri．），April　30（Fri．），May　7（Fri．）、　May　21（Fri．）
　　University　of　Fine　Arts　and　Music）
　　Shuji　Takashina（Director，　Ohara　Museum　of　Art／Former　Director，　　　　Related　to　the　exhibition，“Henri　Matis　se：Pr（）cess／＞ariatioll”
　　National　Museum　of　Western　Art）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Each　6：00－6：40　pm，　Lecture　Hall，　Capacity：1・15　eac・h，admissioll　lee
A。g、，t　28（S。t．）・H。1d。t　th。　Lect。，e　H。11。f　th。　T（）ky。　M。t，。P。litan　　Sept・mbe・24（F・i・）・O・t・b・・8（F・i・）・？・t・be1’22（F・i・）・N°vembe「5
　　Art　Museum　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（．FrL）・November　l2（Fri・）・November　26（Fri・）
　　“Le　Corbusier　and　Me”
T。da。　A。d。（A，chitect／P，。fess。r　Em。，itし1，，　U・ive，sity。fT。ky。）　　4）Tea・he「s’P・・9・arP　　．　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Related　to　the　exhit）ition，“lnvestigating　Ar（：hitecture－Circling　Through
Related　to　the　exhibition，“Henri　Matisse：Process／Variation”　　　　　　　　　　Le　C（）rbusier’s　Museum”
　　2：00－3：30pm，　Lecture　Hall，　Capacity：145、　free　of　charge　　　　　　　　　　　　July　2（Fri・）・6：（〕O　pm・Lecture　Hal］and（〕alleries・free　of　c：harge
　　September　l　l（Sat・）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Related　t（）the・℃halice：Art　of　the　Medieval　Goldsmith・exhibition
“The　Matisse’s　Palette”．　．．　　．　　　　　　J・ly　9（F・i．），6・OO・pm，　Lect・・e　H・ll　and　G・11・・i・・i　f・ee・1・ha・g・
　　Isabelle　Monod－Fontaine（Vice　Director，　Musee　National　d’Art
　　Moderne，　Centre　Georges　Pompidou）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Related　to　the　exhibition，“Henri　Matisse：Process／VariatioIゴ
　　October　I6（Sat．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　September　l7（Fri．），6：00　pm，　Lecture　Hall　and　Galleries，　free　of
　　”Henri　Matisse：Process　and　Variation”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　charge
　　Chika　Amano（Associate　Profess（）r，　Ochanomizu　University）
＝隠㌶1。ed、。M。，、sse，、Sculp，ures．　　Re＝聯蕊器1蒜忠・ll・・…，・・ee・f・ha・g・
　　Masayuki　Tanaka（Curator，　National　Museum　of　Western　Arり
ヨく
7）Family　Program
“Biju－tool（rental　art　viewing　aids　for　families）”
　　Intended　audience：Families　with　children　aged　6　to　10，10：00　am－
　　5：00pm，　free　of　charge
　　November　l3（Sat．），　November　27（Sat．），　Decelllber　l　l（Sat．），
　　December　25（Sat．），January　8（Sat），January　22（Sat，）
“Doyoubijutsu：Scenary　in　Memory”
　　Intended　audience：Families　with　chndren　aged　6　to　lO、　Capacity：15，
　　free　of　charge
　　Morning　session　IO：30－12：30　am
　　Alternoon　session　2二〇〇－4：00　pm
　　February　l2（Sat．），　February　26（Sat．），　March　l2（Sat．），　March　26
　　（Sat．）
8）Concert
Related　to　the　exhibition‘℃halice：Art　of　the　Medieval　Goldsmith”
　　Juiy　23（Fri．）6：00－7：30　pm，　Lobby　of　the　Special　Exhibition　Gallery，
　　Capacity：100，　free　of　charge
　　“The　Gregorian　Chant　and　its　Connection　with　the　German　Chorale”
　　Organizer：Keiko　Takii（Tokyo　National　University　of　Fine　Arts　and
5）Teachers’Seminar　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Music）
Summer　Seminar・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Players：Mineo　Sugiki，　Trumpet（Professor，　Tokyo　National　University
　　Jllly　26（Mon．）＆September　l3（Mon．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Fine　Arts　and　Music）and　students　ol　Tokyo　National　University　of
　　lO：00　am－5：00　pm，　Lecture　Hall　and　Museum　Collection　Galleries，　　　　　Fine　Arts　and　Music
　　frce　of　charge
　　Participants：members　of　the　Tozuken　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9）Volunteer　Program
A。gu，t　23（M。n．）　　　　　　　　　　　　T「aining　f°「Sch°°1　Gallery　Talk　and　Family　P・・g・am
瀞1｛罐＝㍑＝罐・蹴…一竃，こ㌧：：12°°5：Eve「y　sec°ndThurSday（21　days）’
llil鷲灘1三1耳隠言；…gA・ch・・e…・e－C・・cl・・g・h・・ug一憲三1㌔m。，，、、。，、F。j、，a
Architecture　TourA・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Fi　rst　Semester：April　1－September　31，2004］
；：㌫、＝・　；8麗audience：Ad”lts，　capacity：15each，　Pr°lect；懸総＝耀；1蹴瓢、㌫
　　・hlly　l　l（Sun・）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Museum”exhibition
Ta（tay・shi　F・jiki（A・chitect／P・・fess・・Em・・it・・，　T・ky・N・ti・nal　　l。t。，n、、　K。ik。　O。i，hi，　M。t。k。　Ok。m。t。，　N、t，uk。　T。，am。，a，　Ri，、
U・live・・ity・f　Fi・e　A・ts　and　Musi・）　　　　　　　　　　　　　N・g・i，・Mi・B・・ad・，　T・・hi・・Mit・u・k・，　K。・ri・M。，i。umi，
　　」uly　l8（Sun．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kimiko　Yoshida
　　Tcrunobu　Fujimori（Architect／Professor，　University　of　Tokyo）　　　　　　　　［Second　Semester：October　1，　2004　一　March　31，2005］
A。gust　1（Su・．）　　　　　　　　　　　　　　P「°ject　l：lmn「・vement・f　“Bij・t・・1”kit・P・・duced　i・20013
11i・。shi　M・ts・k・m・（Ass・・i・t・P・・fess・r，　Ky・t・1・・tit・t・・f　　I・tem・・Kelk・O・i・hl，　Miy・k・Om・・a，　Xian－xian　Huang，・N・ts・k・
T。。h、1・1。gy）　　　　　　　　　　　　　　　　T・・am・・a・　MI・B・・ad・，　Kimik・Y・・hid・
A・gllst　8（Sun・）　　　　　　　　　　　　　11）P。bli，ati。n
　　Noriaki　Okabe（Architect／Professor・Kobe　Design　University）　　　　　　　　　　Exhibition　brochure
・A，、．hite。t、、re、T（）u，　B・　　　　　　　　　　　　　“Ch・1i・e・A・t・f　th・M・dieva1　G・ld・mith”
i：謬、麟罐駕艦e・Ag・…9・h…ghl5・C・pac・・y・15　：：ぽ亀：罐欝ss／Va「iati°n”
　　AugtLst　3（Tue・），Augしlst　l7Crue・）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Work　sheet
・
・nA・t・Muse・rP．Y・uCan　Feelw・・hY・u・B・dy・M…u…gP・．M・9・1・・”　ぽご：§ating　A「chitectu「e’　Ci「cling　Th「°ugh　Le　C°「busie「’s
　　llltended　audience：Over　the　age　of　9，　Capac［ty：15，　Partlc［panon　fee：
5°°y（sll　　　　　　　　　　　　　　Juni。・Passp。・t
　　・My　27（Tue・）10：00　am－4：00　pm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℃halice：Art　of　the　Medieval　Goldsmith・
　　Facilitator：Akira　Suzuki（Architect／Professor，　Kobe　Design　　　　　　“Henri　Matisse：Process／Variation”
U・ive「sity）　　　　　　　　　　　　　　　℃。。・g。，　d，　L。　T。u，・
LL｜Tltc・1’changeable　Dominoes：Let’s　Make　Our　Own　Museums”
　　ll）t（・tided　audience：Elementary　School　students　and　their　parents，
　　Capacity：15，　Participation　fee：1，000　yen
　　∧iLgust　6（Fri．）＆August　7（Sat．）1：00　am　－5：00　pm
　　l：a（’i］itator：T＊O（IYoshiko　Takamasu　and　Megumi　Okuya）
L‘Photo　I　・lats：ACreative　and　Imaginary　NMWA　Produced　in　Shape　of
Headgeaピ
　　intcnded　audience：Over　the　age　of　16，　Capacity：15，　Participation
　　fec：1，000　yen
　　Augu：t22（Sun．）10：00　am－5：00　pm
　　Facilitator：T＊O（Yoshiko　Takamasu　and　Megumi　Okuya）
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List　（）f　L（）alls
［ji〈llJ・J］
1企業・秘蔵の名　1tl　tl：アートコレクション」展
2004｛ド8月411－2004イド8月31日
ホテルオークラ東京
DEP1967－001　クロード・モネ《エプト河の釣人》
’li㌃1没り⊆
2004イド9月10日一2004｛ド12Jjl2日
人原美彿∫套官
Pl959－175　ピエール・ピュヴィ・ド・シャヴァンヌ《貧しき漁夫》
「’風景表現の現代：印象派から1940年代まで」
2004年10月9U－2004．年12月121｜
｝黄浜美術：負官
Pl959－183　ピエール・オーギュスト・ルノワール《木かげ》
［海外］
「日本とパリ：印象派、ポスト印象派、近代」
2004年4月8日一2004有三6月61・1
オミノノレノレ）こそ｝1サ負官
P19t）9－147　クロード・モネ《並木道（サン・シメオン農場の道）》
“Japan　and　Paris：Impressionism，　Post　Impressionism，　and　the
Modern　Era”
Honolulu　Academy　of　Arts
Pl959－147　Claude　Monet，　M／alk　CRoad　of　the　Farm　Saint－∫∫1η60’り
’1；1㌦没1］2
2005年3月811－20054三5月2911
ナント美術館
P．1996－001ギュスターヴ・クールベ《眠れる裸婦》
P．1959－149クロード・モネ《波立つプールヴィルの海》
Mus6ie　des　Beaux－Arts　de　Nantes
P．1996－001　Gustave　Courbet，　Sleepin8〈／ude
P．1959－149Claude　Monet、〃eσoy∫eo　at」Pourvi／／e
’常設Jl，i
2005イド3月811－2005イf－5月29H
市、71ジョルジュ・ド・ラ・トゥール美術館
Pl959－181　ピエール・オーギュスト・ルノワール《帽子の・女》
Mus6e　d（…partemental　Georges　de　La　Tour
P19，　59－181　Pierre－Auguste　Renoir，　W（）monωith　a〃Hat
3プ
新収作品一覧　　　　　　　　　　この’覧には・2004年41」カ’ら2005年3Jjまでの購入作品およご寄！1鮒三・lllぼ含まれている．｝り！蔵番
Li・t・f　NewAcqui・iti・n・　　著；撚ll麻麟D；1羨1‘㌶籠黎≧三撫膿iま1霊1’儲”i・Wl＼
［購人作品　Purchased　Works］　　　　　　　ゲオルグ・ペンツ［1500頃一1550頃］　　　　　　Paul－Albert　Besnard［1849－1934］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《．毒をあおるソフォニスバ》　　　　　　　　Exigeante
アルベール・グレーズ［1881－1953］　　　　　エングレ＿ヴィング　　　　　　　　　　　　1900
《∫1磯物の脱穀》　　　　　19・・1251nm　　　　　　l；㌫rlm。（、。。g，）
1912年h　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Georg　Penz［ca．1500－ca．1550］　　　　　　　　　　　　G2004－9
繍⊆己1Albert　Gleizes　1912　≧1＝＝　m齢㌶・レ・ベナール［184－4］
Albert　Gleizes［1881－1953］　　　　　　　　　　　　　190×125　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lgOO年
〃t・rvest　Threshing　（Le　De’piquage　des　　G2°°4’4　　　　　　　　　エ・チ・グ　、
’・（1～∬⇒　　　　　　　。ドルフ．ブレダン［1822－1885］　　　14°×111mm（1｝lll’「）
撫ll㌫＿卿＿、＿凹、｛撒1聯嚇ルタン作㌶；：：　［’849“1934］
P，20〔｝4－｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1873イ1三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　140×111mm（iamge）
ル・コルビュジエ［1887－1965］　　　　　　　　240×197mm　　　　　　　　　　　　　　　G’2004－10
《ll〔け西洋美術館およびその周囲の構　　　Rodolphe　Bresdin［1822－1885］　　　　　　　フェルナン．クノップフ［1858．1921］
想スケッチ》　　　　　　　　　　　　　　　Frontisρiece　pour“Fable　et　contes”de　　　　《仮面》
欝ご1・一　　購竺　　　II；忽，1、1、i、．j、
L・C・rb・・i・・［1887－1965］　　　　G2°°4’5　　　　　　　　F・mand　Kh・・pff［1858－1921］
蒜忽鵠゜蹴α’…1M　　・ドルフ・ブレダン［1822－1885］　　㍑、〃・・θ・・
1・5・　　　　　　　　　　《死の喜劇》　　　　　　　　D’；，11b。in，
㌫1漂輌゜ll輌因閂　　鰐難）酬，　　　6鍋mm（image）
　　　　i　－－　　　　　218×152mmqllli’］±）・255×178　mn1綱◆）　　カル。ス．シュヴァ＿べ［1866．1926］
㌶貰㍑㌫［1471≡1528］　D＝；瓢；る2－1885］　籠｜「一」展のためのポスター》
黒　1，。5一　　　翼融＝呈誤178－・1）Clper）　㌫・一
轡贈28］　繍rル［1822－1885］　曇灘螢』
ll　｝　－　　　1灘議1：1ご、紺，　蹴…
アンリ・マティス［1869－1954］　　　　　　　　Rodolphe　Bresdin［1822－1885］　　　　　　ヘンドリク・ホルツイウス［1558，1617］
《マグノリアのあるオダリスク》　　　　　　　La　Come’die　de　la　Mort　　　　　　　　　《ミダス王の審判》
翫㌫，、，＿5－、紙．J－、　撫鴇＝瓢；1・…（paper）　竃＝
㌦聯蹴54］　㌫㍊㍑18224885］　㌫＝55＆1617］
羅・：1縄ぽ：瓢臨mm・PEIPer）　携スチ。イナ紙　　　㍑㌫m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　571・444mrn（画、」’）、681・491　mm（紙、」・）　　　G2004－13
アンリ・マティス［1869－1954］　　　　　　　　Rodolphe　Bresdin［1822－1885］　　　　　　ヘンドリク・ホルツイウス［1558－1617］
《レースの襟のエマ》　　　　　　　　　　Le　Bon　Samaritan　　　　　　　　　　　《ヘラクレスとカクス》
翫1－、剛、、375。、8。一、紙引　撫漂＝・ie）1’　tagi　mm　（T）aper・　鑑　㌃木版
：㍑t瓢＝］　瓢・；ジー・レ・ベナール［1849－1934コ㌫；；1：＝5…］
き1・11°tyP・su「chine　applic］u（5（suPP°「t：ve］in　　　1900イil　　　　　　　　　　　Ci。r。＿）＿lcut
麟｛㍑㌦・・375・・8・mm・paper）　㌫r－q，、IN、　　　蹴1；mm
φ8
エネア・ヴィーコ［15213－1567］　　　　　　　　M‘‘”？tilll　P「inted　hi℃°io　rs　（（1　lii　1）‘｝ttl’（K，｝　　　　　　　アルブレヒト・アルトドルファー
《ピーエリデスの｝ll給戦》　　　　（1｛；，；㍑。tnln　　　　　　　［148（）頃一15381
1553年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《人類の堕罪と、キリストの生涯と受難
．ILングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　ペーター・イルステッド［1　1　86　1－1933．1　　　　　によるその救済（23）むち打ち》
2コ2×380mm　　　　　　　　　　　　　　《リーセルン城のダイニングルーム》　　　　　1513fl傾
Enea　Vico［1523－1567］　　　　　　　　　　　　　　　　　　1917年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木版
771（・Colttesr（，／’〃～（・1）i（・ri（／（・s　　　　　　　　　　カラーメゾティント〔ア・ラ・プペ）　　　　　　　　　　　72×・18　mm
l553　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i）ols×’13L）llllll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Albrecht　Altdorfer［ca．1480－15381
；雲㌫。、　　　　　　　Pet・・ll・t・d［1861－1933］　　　　　Tf’・・醐…／．S（1／t・（lti…醐θ・・々～〃d
G．200・目5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　777e　Z）itlirlS」Roo〃i　at　Liselund　　　　　　　　　　　　　”lt’OUS」／l　theム∫ル‘li？（7　P（lssi（）il（）f　C／～t’ist．’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1917　　　　　　　　　　　　　（2．3▲　T／ie　F7ag（・〃Cttion
ジョヴァンニ・ヤーコポ・カラーリオ　　　　　　Mczz°tillt　P「illt（’d　inc°1°「1（al《1　P・tlll（ie）　　　　　　　c“．15B
［1500頃一1565］　　　　　　㌫，ll誓1mm　　　　　　　漂｝111；llll，、
《神々の集い》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2（川一28
－〔ング・レ＿ヴィング　　　　　　　　　　　　　ペーター・イルステッド［1861－1933］
Is7｛1×5137　tnm　　　　　　　　　　　　　《冬の風景》　　　　　　　　　　　　　ハンス’ゼーバルト・ベーハム［1500－1550］
Giovanni　Jacopo　Caraglio［ca．1500－1565］　　　193（）年　　　　　　　　　　　　　　　　《ヘラクレスとカクス》
The　Assemb！y・fthe　G・ds　　　　　カラーメゾティント（ア・ラ・プペ）　　　　　1545イト
1・　ngravinsS　　　　　　　　　　　225×3〔io・mm　　　　　　　　　　エングレーヴィング
謬ll、mm　　　　　　　p・t・・ll…d［1861－1933］　　　　5°×72　nm）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1／Vin　ter　Lan（lscaρe　　　　　　　　　　　　　　Hans　Sebald　Beham［1500－1550］
バルトロメオ・コリオラーノ［1599－1676頃］　　　1930．　　　　　　　　　　　　　　　　　　”色rcules　and　Ca（’us（fr（）n？　the　Lobours
《・1蜘グイド・レーこの原画）》　　践z隻㍑漂ed　mc°1°rs　（a　la　p°up6e）　　燃1°（Ju1（？s）
1（145年頃　　　　　　　　　　　G・2004’22　　　　　　　　　　　Eri9，avi。9
キアロスクーロ木版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50×72mm
304×220mm　　　　　　　　　　　　　　ウジェーヌ・カリエール［1849－1906］　　　　　G．200fl’29
B・…1・m・・C・・i・1・n・［1599－ca．1676］　《㌃ギュスト’°ダン》　　　　ハンス．ゼーバルト．ベー，、ム［15。。－155。］
燃櫛・・⑭脚　　　lll膓；ス吻アルシユ紙にシ。。レ　　《聖ペテ・と聖パウ・》
（’iaroscuro　woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　532×348　mmq由卜j’）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1520年
1｛！；、認mm　　　　　　E・gene・Carrie・e［1849－19・6］　　　；忽1㌃イング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Auguste　Ro｛ゴ～η
メルヒオール・キューセル［1626．1683頃］　ie・・　　　　　　　　　Hans　S・b・ld　B・ham［1500－1550］
覧ご蝶鑑㌫㌫㌫講蒜；麟　　　㌶櫟㍑伽m輪f°〃d
i『1月にウィvンで催された花火大＝ルドン［184°一’916］　麗llillか
㌶蒜《j・，、327・381。m　（　Sik　ij・・　1驚㍍・ナ紙　　　1；㌫＝；；㌫瓢155°］
＝謬霊罐襯～。8。f　㍑・R・d・・［184・－1916］　　㌧ヴ・ング
鋤…r　Le・ρ・ld・1・With”Marg・ret　・f　　l887　　　　　　　　　62×45　ml1’
Sp・m～・働・・／V・・ember－De・ember　　Li・h。9，aph。、、　ch・e，e　p、per　　　　　Han・S・b・ld　B・h・m［1500－1550］
忽　　　　　　　き39蒜Ilnm　　　　　　』〃・・1・me－∫∫・柵・↓fr・m
Ellgravil19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’ny　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chi’ist（コnd　t／7e　TLt）elve　Aρostles．）
…i；瀦6mm（image／・327×381　mm（pape「）　　アンリ・マ・レタン［186・－1943］　　　㌫v、，g
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《荊冠を被った’女（沈黙）》　　　　　　　　　G2刈5　mm
アルブレヒト・デューラー［1471－1528］　　　　　　　1897年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G’2004－31
携蛤ブレヒト’フォン’ブランデンZ㍑瓢ラ　ヤィナ紙　　㌫㌫粘；弘・ム［15・・－155・］
蹴一ヴ，ング　　　　㌫y謝濡竃。ぽ化鳩　麗し一ヴ，ング
146×97mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l897　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38×79　mm
Alb・e・h・DU・e・［1471－1528］　　　＝濡’ph°n　Chit）ese　paper　　　Han、S，b。ld．B。ham［15。。．155。］
Cardinol　Albrecht　von　Brandenburg　　　　　　　　　G，2004－25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ch　rist　and　the　W（）man　ol’Sαm（コria
儲esm°”伽”7°°　　　ケーテ・コ・レヴィ。ツ［1867－1945］　　認av、。9
癬濡n、　　　　　　《蜂起（連作〈農賊争〉の第5葉）》　　9㌦謬・
G，200zl－19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1902／（）3イド
舗1詔ステ・ド［1861－1933］　；≧：㌶ク　ント’　“i　trJijいた㌫㌻鑑繭仏［15°°’　15　「）°］
191、・、∴　　　　　　K6・h・K・11wi・・［1867－1945］　　　芸ζ，Y．　，1，，？イング
カラーメゾティント（ア・ラ・プペ）　　　　　　　　　　　　　Outbrea夫CPIate　50∫“The　Reasant’s
434×3gl　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　Revolt　’）　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hans　Sebald　Beham［1500－1550］
腸蹴蹴：1933］　　撒・ζ黒・・t，・aq・atint　　総力M々〃16
1913　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2004－26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2004－33
．39
ハンス・ゼーバルト・ベーハム［1500－1550］　　　ニコラース・ベルヘム［1620－1683］　　　　　　リュック・オリヴィエ・メルソン［1846－1920」
《文法》　　　　　　　　　　　　　　　《暗く羊》　　　　　　　　　　　　　　　《ユディット》
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ、壬彩色
89×55mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　101×112　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　345×190　nml　q由ト1“）、405×305　mm（剤t・1っ
Hans　Sebald　Beham［1500－1550］　　　　　　　Nicolaes　Berchem［1620－1683］　　　　　　　　Luc　Olivier　Mers．　on［1846－1920］
（∫π〃〃rnar（カom　thε～〃と）eral　Arts）　　　　　　　　　　　Bleat～η8　S／leeρ伽m　oレ　佐）mαηS　　　　　　　　　　　ノαd～’力
1こngravillg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SたetChbOOk．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithograph，　hand－colored
89・55mnl　　　　　　　　　　　Et・hi・g　　　　　　　　　　　　：345×190　mm（image）・4〔）5×3｛｝5　mm（1・al・1’r）
G200’1・34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　101×ll2mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2004－47
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2004－40
ゲオルグ・ペンツ［1500頃一1550頃］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルベール・レスピナス［1884－1972］
《水をワインに変えるキリスト》　　　　　　　ニコラース・ベルヘム［1620－1683］　　　　　《沖合の停泊地》
エングレ＿ヴィング　　　　　　　　　　　　　《二匹の羊》　　　　　　　　　　　　　lg56年
35×58mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木口木版
G。。，g　Penz［ca．1500－ca」550］　　　1°2×’28　mm　　　　　　　252×33°mm
C1・内C1…9～・g　W’・・∫・f・1・Vine　　　Ni・・1…B・・ch・m［1620－1683］　　　H・・b・・t　L・・pi…se［1884－1972］
Ir：　n　．gt’avi　n　gf　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TLvo∫ノleeρ（万⇔m　oレレbmoη㌔　　　　　　　　　　　　　　・Rade　Foraine
lsr）×58　Mtil　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sketchbook）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1956
G2°°4’1‘5　　　　　　i6／／・隻・膓、mm　　　　　　㍑瓢9㌫ng
サルヴァトーレ・カスティリオーネ（？）　　　　　G．2004－41　　　　　　　　　　　　　　　G2004’48
欝蹴》　　＝もヤルディン［1626－1678］＝蹴璃192・］
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1881年
108×209mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l47×131　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　360×270mm（書籍の・j▲法）
襟鑑艦）［162°－1676］鷲麟［1626”678］　：篇鰍＝、］V
Etc｝iiiig　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l47×131mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1881
108×209mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2004－42　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching
G．20〔｝4－is6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　360×270　rr）ln（bOok　size）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カレル・デュジャルディン［1626－1678］　　　　　　L’2004’1
竪舗ぽ窃繭ベネデット’　《‖民る三匹の豚》　　　　藤蹴台［1886－1968］
＜＜・・1・1・1・・　・1・・g一を探すディオゲネス》　　　；；㌶mm　　　　　　《纏さんの第三の春》
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　，　　　　　　　　　　　　　　　　1926年
，　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1926i梅：㌫・　　　㌫ユジヤルディン［1626－1678］　灘蒜1耀輌⌒1刑
ジョヴァンニ・ベネデット・カスティリオーネ　　　エツチング
［1609－1664］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150×133mm
《羽根を差した毛皮帽とスカーフを身に　　　　Karel　Dujardin［1626－1678］
つける男》　　　　　　　　　　　　　　　　　Sleeping　Dogs
…チ・グ　　　　　　　　漂n亀、mm
180×149tllnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2004－44
聯＝lnedett°Castigli°ne　　エサイアス・ファン・ド・フェ1レド［1591頃一163・］
Mθri　S・Vearing　a　Plumed　Fur　Caρ　and　　　　《風景》
Sピ（lt’t’　（　frOM　Large　Studies　O∫Head　in　　　　　　エッチング
（）ri（）tlt（1／〃60d∂rεSS）　　　　　　　　80×168　mm
l｜漂芦19mm　　　　　　　Es・i・・van　d・V・ld・［ca．1591－1630］
G・200．｜・38　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Landscaρe
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etchin9
ジョヴァンニ・ベネデット・カスティリオーネ　　　80×168mm
ll609－1664］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2004－45
《頭飾りと毛皮帽を身につけ右を向く髭　　　　エルンスト．バルラッパ［1870－1938］
の長い男》　　　　　　　　　　　　　　　《母と子》
エッチンZ　　　　　　　　　　l914年184×1is7　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジンコグラフ
Giovalmi　Benedetto　Castiglione　　　　　　　　　365×250　mm（画・］り、473×318　mm（紙・j’）
［1609－1664］　　　　　　　E，n，t　B。，lach［1870－1938］
Mθ〃i・vith　a　Long　Beord・！（Yeqring　g　　　　　　　M（）ther　and　Child
”t’addt’ess・ηd庖（］・ρ・Faαing　Right　　1914
（fi”oin　Large　Studies・fHead　in　Orient・1　　Zi。、。9，aph
”と，θc／dressJ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　365×250　mm（image）、473×318mm（paper）
Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2004－46
18・1×lis7111nl
G．200・・1－39
．10
［寄贈作lllll　DOnated　Works］
バルトロメオ・コリオラーノ［1599－1676頃］
《’r一和と豊β尭の寓意1（グイド・レー二の原1由D》
lG42年
キアロスクーロ木ll反
213x　l52　1nln
Bartolomeo　Coriolano［1599－ca．1676】
A〃（～8θノγo∫伜‘1（’ρθ∫’dA加ノ7dθノ～（’e　（after　（；uido
Ren　i）
｜642
（ ．il1！．《）s《．t，r⊂ ）　、v｛）｛）（t（－tlt
213×　152nlrn
G．2004－27
エティエンヌ・カルジャ［1828－1906］
《ドーミエの肖像》
1860イドU’｛
リトグラフ
290×226mm
Etienne　Carjat［1828－1906］
丑）rtrait　Caricoture　of　H（）η0だZ）aumier
ca．1860
Lithograph
290×226mm
G．2（）04・49
ジュール・ルトゥーラ［1832－？］
《ドーミエの肖像》
1888イ1ミ頃？
リトグラフ
210×180mm
Jules　Letoula［1832－？］
Portrait　of〃0ηoM　Doαm～eγ
ca．1888？
Lithograph
210×180mm
G．2004－50
41
‘客員研究員一覧
List　of　Guest　Curators
佐藤厚子
　美術館教育に関する調査研究
　平成16年4月1日一平成17年3月31日
マーサ・マクリントク
　情報、広報事業における英語表記の助言、指導
　平成16年4月1日一平成17年3月31日
瀧井敬了
　「聖杯展」企画協力等
　平成16年4月1　i］一平成17年3月31日
12
研究活動　　　　　　　　　　　各川究抱）ω院活動を眺覧会θ）企llll卜構成卜閉、1｝：L愉文］、醐訳1，1　；iニッセイ・作II曲ll、、肱どi、
Researcll　A・tivities　　麟繍渡竺》㌶；㍑1跳㍗！熟　㌫！：；「㍊ll㌶1㌫l！㍊；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告であり、呂i作日録のようにあらゆる活動を綱羅することを意図してはいない　ノミ項目に絞った根
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　告もある
人屋）こ川lMina　OYA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川ll雅∫’Masak（）KAWAGUCHl
［著：作、共著二など1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［情報資料活亜り」
ぱlj象派）ミ術li∬」（共苫1、共同監ll参）小”ji：館、2004年11Jl　　　　　　　　ALCけ；術図，ll：角’i横断検索）への参加
〔ロダン’」［典．1｛（共著、共｜llJ監修）淡交社、2005年3月　　　　　　　　　　　　研究）iil〈料センターの公聞運川
1松ノi・i・1：次郎が収集したロダン彫刻」「ロダン事典』所収、淡交社、　　　　資料コーナーおよびデジタルギャラリーの公開運川
2005年3）J　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収蔵作品ノ、辱本データの整備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独illl行政法人国、ン1）註・1サ館所蔵作11t　ltl総合lI録検索システムの公開
［フヒ刈川：1］行牛勿］
「1｜本にもたらされたロダン《カレーの市民》」『ゼフユロス』No．21、　　　　［論．文］
2004年11月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「美術館のなかの図lt｝：館：国、1元西洋）こ術館研究資料センターの活
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動について」『博物館研究］第39巻llり’（2004年11J」）、Pp．23－25
1展覧会］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「事例国i71　VLi一洋美術館．」ii』デジタルアーカイブ白書2005』、2005年3J』、
「ロダンとカリエール」展（2006年3月開催予定）の調査、企11ki、渉外　　　　　pp．4243
hl｜隊座］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［翻訳］
「松ノ∫が収集したロダン彫刻」早稲川大学エクステンションセンター、　　　シャロン・チッカンゼフ「北米）ミ術図占：館ニューヨーク地区部会」「ア
2005年2月26日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ト・ドキュメンテーション研究』第12り’（2005年3川、pp．47－50
「松ノiコレクションの1　9　ILI：紀フランス絵画凸稲川ノご1‘：エクステンショ
ンセンター、2005年3月5日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［エッセイ｜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「資料コーナーについて」『ゼフユロス』第20レ志2004年8月
［川：究調査］
「’｜］館所蔵のロダンのブロンズ彫刻の鋳造に関する調査」ロダン）ミ術　　　　［その他の活動］
館学芸貝アントワネット・ル・ノルマン＝ロマン氏、ユーグ・エルパン氏と　　　　「平成16年度図，1｝：館等職員若二作権実務講習会」（2004年8月4－611）
o）戊じ1司1凋査：2004｛1三6月301」、10月61：1、10月7L｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑1多　了
11　1松ノ∫コレクション関係の資料の収集と調査　　　　　　　　　　　　アート・ドキュメンテーション研究会役員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京学芸大学非常勤講lllll（「アート・ドキュメンテーション論」、2004年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10JJ－2005　i・　li3」」）
河川公生Kimio　KAWAGUCHI
‡㌶徽1り》修復処置、ならび（、免震化一1澗1，，，i　　｝Aki・a　K・FUKU
ビストルフイ大理石彫刻洗浄処置　　　　　　　　　　　　　　　　　［著ll目
屋内彫刻防災対策計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『ピーテル・ブリューゲル　ロマニズムとの共生』ありな，ll・：房、2005
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年3月
［絵lllli修復処置］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rembrandt　and∠）utch〃ぷωy翫∫ηr〃lg〃，〃～e　17〃℃eη～ωy，　National
ウェイデン派《ある男の肖像》修復処置　　　　　　　　　　　　　　　Museum　of　Western　Art，2004
他糸会llhi3点
額縁3点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［LI頭発表、講演など］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「西洋美術への招待　　国、ヒ西洋美術館の所蔵品を中心に」（全2
［タペストリー修復処置］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Iii［）、早稲田大学エクステンションセンター、2005年21」
E　iZゴブラン製作所《シャンボール城》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［エッセイ］
［研究会］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「展覧会屋のことなど」「博物館研究』（第39巻第llU－）、2004年ll月
東京国立文化財研究所防災研究会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［その他の活動］
［その他］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「キアロスクーロ　ルネサンスとバロックの多色木版画」（2005ηミ秋
版画素描作lh11点検ファイル整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催托定）のための準備
絵plli修復室備品材料十iv］卸し整備　　　　　　　　　　　　　　　　　「英1｛cl風景画展」（仮）（2007年在開催］夕定）のための準備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ベルギー1泣）こ術館展」（仮）（2006年秋開催扮フセ）のための準備
［調査川張］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ブリューゲルの時代の複製版1由十一ヒロエニムス・コックの版lllli川
彫刻台座石製1’lil検査、lli国福建省（福戊・1・D　　　　　　　　　　　　　　版活動を中心に」（科学研究費基盤研究B「16～1711i：紀における版
IIC国際会議参加（スペイン・ビルバオ）　　　　　　　　　　　　　　　1巾i出版とll「代の受容」）
ケルン大聖堂・ミュンヘン・グリプトテークti材処理技術調査　　　　　　　東京人学人文社会系研究科兼任教授（文化資源学）
ベルリン・ボーデ博物館、ベルガモン博物館石彫刻修復部にて、石　　　　慶応大学文学剖1非常勤講師
材修復処置技術調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美そ］lj史学会常任委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丈i術史．学会東支部3月例会企画運営
［クーリエ出張］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟県立近代美術館作品収集委員
イタリア・トレヴィーゾ：ファン・ゴッホ作《バラ》
ホノルル：モネ作《並木道》
6
〃ll藤｜1‘1：樹Naoki　SATO　　　　　　　　　　　　　　　　　　［その他の活動］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール」展プロデュースと開催・運営および展覧
［展覧会］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会内容に関わる広報活動全般
「聖杯一中世の金工美術」展、カタログ・テキスト翻訳、編集補佐、　　　国立西洋美術館構内整備委員会委員長
展示2004年6月29日一8月25日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青lll女子短期大学非常勤講師
「ドレスデン国立美術館展　　世界の鏡」展準備、2005年6月28日一9　　　いわさきちひろ絵本美術館運営委員
JJ19日開催予定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡県立美術館専門評価委員
「チューリヒ工科大学所蔵イタリア版画」展、準備調査、2007年春開　　　　東京国立博物館買取協議会臨時委員
催r定
「ハンマースホイ」展、準備調査、2008年秋開催予定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高梨光正／Mitsumasa　TAKANASHI「研究・調査等］
「16，17　llt紀西欧における版画出版と古代の受容」平成15－18年度科　　　　［展覧会の企画・構成］
学研究費補助金基盤研究、「16世紀ドイツにおける版画出版と古代　　　　「ヴァチカン美術館所蔵古代ローマ彫刻展生きた証　　古代ローマ
の受容収集、整理、考察」2006年発表予定、国立西洋美術館（共同　　　　人と肖像」国立西洋美術館、2004年3月2日一5月30日
研究者：幸福輝）
版llhi素描学芸員国際会議参加：lnternational　Adviso！y　Committee　　　［論文・著作］
of　Keepers　of　Public　Collections　of　Graphic　Art，　XVIHth　　　　　㎜Rレ7Vア0ルIA（ES－ROルfA／VIEX／MAGINIBVS：Ritratti　romoni　dai
Convention　at　Budapest，　June　6－10th，2002　　　　　　　　　　　　MVSEI　VA　TICANI・上記展覧会イタリア語版カタロ久2004年（編集・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共著）
［その他］
日本女f一大学文学部史学科、講座：芸術・思想「西洋美術史　　　　　［翻訳］
〈“1，’’夕’〉の表現の歴史」、2004年4月一2004年8月　　　　　　　　　　　　マリア・スフラメーリ「職人と商人の都フィレンツェ」『フィレンツェ　芸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　術都市の誕生』（展覧会カタログ）、日本経済新聞社、2004年、pp．29－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36
、．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョヴァンナ・ラッツィ「写本の経済学」『フィレンツェ　芸術都市の品橋1リ1也Akiya　TAKAHASHI　　　　　　　　　　　　　　　　誕生』（展覧会カタログ）、日本経済新聞社、2004年、PP．44．48
「展覧会企画・構成］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『ブイレンツェー芸術都市の誕生』展カタロ久作品解説35点、日本
「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール　　光と闇の世界」国立西洋美術館、　　　経済新聞社、2004年
2005年3月81：1－5月29日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［口頭発表］
［著㍉1目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「オウィディウスの『変身譜』が変身する　アングイッラーラ訳とドル
「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール　光と闇の世界』（共著：J．－P．キュザン　　　チェ訳と絵画」東京芸術大学、2004年12月18日、科学研究費「ティン
他）、展覧会カタロ久読売新聞東京本社、2005年　　　　　　　　　　　　トレットと印刷文化」（研究代表者：越川倫明）関連研究会
［論文］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［作品調査報告等］
「文化装置としてのパリ万博」『万国博覧会の美術』展カタロ久日本　　　個人蔵旧松方コレクションの15～18世紀イタリア絵画及び素描（テン
経済新聞社、2004年、PP．174－175　　　　　　　　　　　　　　　　ペラ板絵3点および素描17点）の来歴調査及び作者同定を含む美
「伝統とモデルニテ　パリ万博と美術家たち；1855，1900」、上記展　　　術史的調査
覧会カタログPP．224－251　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石塚博氏寄託シモン・ヴーエ・フランチェスコ・ボッティチー二・ボニ
「聞からの声　　日本における初のラ・トゥール展を巡って」、上記展　　　　ファーチョ・デ・ピターティ他の作品の様式分析、作者についての再
覧会カタロ久pp．10－14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検討および制作年代の特定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石橋財団所蔵ブリュッセル製タピスリー《ヨセブと兄たち》のボーダー
1翻訳1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の図像分析及び主題の再検討、タピスリー研究会第1回調査報告
デーヴィッド・ブレイニー一一■ブラウン著『ロマン主義』岩波書店、2004年　　　　2004年4月30日、第2回調査報告2005年1月25日
｛監修］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［その他］
サラ・カー＝ゴム著「西洋美術鑑賞解読図鑑』東洋書林、2004年　　　　　『ヴァチカン美術館所蔵古代ローマ彫刻展生きた証　　占代ローマ
ジヤン・ピエール・キュザン／ディミトリ・サルモン著『ジョルジュ・ド・ラ・　　　人と肖像』展スライドトーク
トウール　再発見された神秘の画家』創元社、2005年　　　　　　　　　「保存担当学芸員研修」、東京文化財研究所、2004年7月6日一16H
「神秘のll珂家ラ・トウールの夜へ」『芸術新潮』特集、2005年3月号　　　2007年3月開催予定展覧会の準備調査
Pp．14．78　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タピスリー研究会員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イギリス、ギャルピン楽器学協会員
【エッセイ・作品解説など］
「聖トマス東京が安住の地に」読売新聞2005年1月1日号
ξl」1《作品解説「ジョルジュ’ド’ラ’トウール《聖トマス》」「国立西洋美　　　田中正之Masayuki　TANAKA
；麟㍑馳撃駕ヌ．クレマンテル《太陽を背に飛ぶコウ、，　［職の企画灘］
リの群れ》」』国立西洋美術館年報』PP．13．14　　　　　　　　　　　　　「マァイス展」国M西洋美術館・2004年9月10日一12月12日
1麟鑓蒜L洋美術パリ万博を中心として」東京国立　籠；「マティス展』カタ・久言一社，、2。。4年
博物館、2004年7月24日霊舗ぎ“文化装置”としての万博」大阪市立美術館・酔1ろの彫刻におけそrプ・セス』・《背中》あるいはr酬の彫
「近代美術と万国博覧会　パリ万博を中心として」名古屋市立美　　　　刻」『マァィス展』カタロク・PP・31－36
術館、2005年1月16日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［エツセイ等］
［製作協力］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「マティスをめぐる六つの変奏」『芸術新潮』2004年11月号（聞書）
フランス博物館科学調査・修復センター製作DVD－ROM『ジョルジュ・
ド・ラ・トゥール　キリストと十二使徒』日本語版製作協力、2005年
44
1講演］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与島洋∫・Yoko　TERAS田MA
語スの彫刻におけるプ゜セス」舳職術館’2°°4年川　酬1〈：騨力1　，　，t　　、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「美術館教育のミッション　　学校との連携から」「アートフォーラム21』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　vo1．lI、2005fl三、pp．90，91
川辺幹之助Mikinosuke　TANABE　　　　　　　　　　　　　「観賞ネ1｝1助ツール『びじゅつ一る』　その開発から改善まで」共著、
［展覧会の企画構成］　　　　　　　　　『国立酬美醐｛繊』N・・9・2°（）5年31」・Pl・29－68
「聖杯　　ll1世の金工美術」国立西洋美術館・2004年6月29日一8月　　　　［その他の活動］
1511　　　　　　　　　　　　　2005イ1・Fu。with　C。11ecti。。の判，　i．、踏
嚇］　　　．　　　　劉辮瀞飴共卜綱iお蹴施」Lナトll噸物館（2°°5
『酬…随の紅美術』勘タ゜ク　　　　　　　鯨大鉄蝋会系　戊跣科1　・働教授（2（）。4・剛一、2005　fil：－3JJ）
認＿t初期の金二1二2ki　iattと釦＿ヒ記ヵタEi　t“pp．89一竺澱製灘⊇食）蹴顕び
105
［講演等］
「聖杯一中iltの金工美術」展、ギャラリー・トーク　　　　　　　　　　渡辺晋輔Shinsuke　WATANABE
漂＝展」（鰍2。。7年＿）の準備　　鷹±コレクシ・ンI」．i　’）IS．o）　x’・．lrtカレ・リの1鯛・ついて」r国立西
1日松方コレクション作品調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　洋美術館研究紀要』No・9・PP・（S－15
鯨芸術大学非常勤講師・2°°4q：・9H　一　2°°5年3月　　　　［書評］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「David　Landau　and　Peter　Parshall，　The　Renaissance　Print　l470－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1550」『1｝取羊〕〔…iホ「イi戊F銑三』No．ll、pp200－07
塚田全彦Masahiko　TSUKADA
罐麟置（＿＿の設tza　6月まで）　1轍鷲』ネサンスと・一クの多tc・・…｝・・Jlf1　［Mi」（2・・5
ぽf＿1㎞一9㎞．A＿軸㎝伽竃璽撫㌔1二：還三1：l
mate「固s　and　t；悟nlques　used　in∫he　paintings　of‘Pan「eal　A「t　　　の受容」（共同研究）
＝1ぽ誌゜蕊1ξ1鵬；llll。瓢蒜II；蒜；1；　構内く討委員会委員
Physics“Nello　Carrara”，2004，　pp．311－315
「保存科学者の役割とイタリアにおける科学者たちの文化財保存へ
の寄与」『博物館研究』VoL39、　No．ll、2004年、pp．20－22
［研究］
在外研究「近代絵画材料の非破壊的調査法に関する研究」、2004
年6月1811～同年12月18日、lstituto　di　Fisica　Apphcata“Nello
Carrara”（イタリア）、口本学術振興会特定国派遣（長期）研究者・事業
による
在外研究「近代絵画材料の化学的分析に関する研究」、2004年12
月1911～2005年2月18日、Istituto　di　Fisica　ApPlicata“Nello　Carrara”
（イタリア）、および2005年2月1911～同年5月18日、University　College
London（英国）、国立西洋美術館在外研究員制度による
［調査・その他］
版画収蔵庫新設に伴う空気汚染調査（2003年度より継続、6月まで）
「聖杯　　中世の金工美術」展の展示具設営材料に関わる材質調
査
文化財保存修復学会誌編集委員
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